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الملخص
تتناول هها الدراسة فكرة حدي ة نسبيا من حيث الموضوع ،وهي الرقابة القضائية على
اطعمال واإلجراءات الممهدة إلبرام العقود التي تبرمها الجهات اإلدارية ،وتقتصر الدراسة تحديدا
على دور القضاء في الرقابة على القرارات اإلدارية السابقة على إبرام العقد بما فيها القرارات
القابلة لالنفصال عن العقد اإلدار .
ويدور موضوع الدراسة حول المقصود بالقرارات اإلدارية القابلة لالنفصال عن العقود
اإلدارية ،من خالل إيجاد تعري ٍ
ف لها مست َمد من تطبيقات القضاء أو شراح القانون والفقهاء.
وانطالقا من هلك سنسعى إلى بيان قيام هها القرارات ،وهلك ب يراد عناصرها وأركانها ،وصوال
إلى تمييز هها القرارات عن غيرها من القرارات اطخرى أو اطعمال التي من شأنها أن تقوم بها
الجهة اإلدارية خالل المراحل التي تسبق إبرام العقود.
وتشمل الدراسة كهلك على نشأة فكرة الطعن على هها القرارات القابلة لالنفصال عن
عقود اإلدارة ،ومنها نبحث في شروط الطعن أمام القضاء على تلك القرارات ،بحيث يلزم أن
بشكل عام .كما نسلط الضوء على أهمية
نتطرق لها مستقلة عن العقد أو العملية القانونية المركبة
ٍ
اآل ار التي تترتا على رقابة تلك اطعمال ،ال سيما إها قضي ب لغاء القرارات التي كانت سببا في
وجودها؛ حيث إن القاعدة تقضي بأنه متى ما ألغي قرار ما ع َّد هها القرار كأن لم يكن بحيث يلزم
إعادة الحال على ما كان عليه قبل صدورا ،كما أنها تقضي أيضا بأن ما بني على باطل فهو
باطلٌ ،اطمر اله قد يرد عمليا بعد قيام الرابطة العقدية.

كلماا ال حث الرئ س ة :القرارات اإلدارية القابلة لالنفصال ،العمليات القانونية المركبة ،ابرام
العقود ،تكوين العقود ،الشروط واإلجراءات ،العقود اإلدارية.

vii

العنوان والملخص اللغة ا نجل ز ة
The Repealing of Separable Decisions in Administrative Contracts
(Comparative Study)
Abstract
This study takes a modern concept relatively in terms of subject matter,
which is the judicial control to works and procedures to conclude contracts by the
administrative authorities. The study is limited by the role of the judiciary to control
over prior administrative decisions to conclude the contract including the decisions
that can be separated from the administrative contract.
The subject of the study is about the meaning of detachable decisions through
finding a definition of it derived from applications of judiciary or law commentators
and jurists by mentioning its elements. In order to reach how to distinguish these
decisions from other decisions or actions that which will be carried out by
administrative organization during the stages that preceding the conclusion of
contracts.
The study also included emergence the thought of appealing these detachable
decisions from administrative contracts from which we research the appealing
conditions in front of judiciary of those decisions. In which we need to address them
independent from the contract or the compound legal process in general. Also we
highlight the importance of the effects on supervision of these actions. Especially, if
the decision were canceled which were the reason for their existence. Where the rule
states that once the decision is canceled the decision will not be reserved which it is
necessary to restore the situation to what it was before it was issued. It also states
what is built on illegitimacy is illegitimate which may be after the contractual
relation.

Keywords: separable decisions, compound legal applications, Preliminary actions,
conclusion of contract, formation of contracts, actions and procedures, administrative
contracts.
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شكر وترر ر
يطيا لنا أن نتقدم بالشكر واالمتنان لهها الوطن الحبيا ولجميأ من كان حولنا أو صادفنا
أو مر بنا طوال رحلتنا نحو المعرفة والتعلم ،فقد كان لكل منهم أ را ودور بارزا بالمساهمة في
دعمنا الماد

والمعنو  ،ونخص منهم ولد ّ وإخوتي ،وجميأ أعضاء أسرة التدريس الجامعي

والمدرسي ،وزمالءنا الدارسين والمختصين وزمالء العمل ،راجين بأن نعكس تلك المعرفة تجاا
خدمة اإلنسانية،،
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االهرا

إلى والد وإخوتي..
والزمالء اطفاضل من المهنيين والدارسين
وكل من غمرنا حبا بالسعادة والبهجة
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مررمة
تسااعى االدارة الااى تحقيااق الصااالح العااام ماان خااالل القيااام بنااوعين ماان اطعمااال اإلداريااة
القانونية ،وهي القارارات التاي تتخاهها بمقتضاى القاوانين واللاوائح ،والعقاود التاي تهادف منهاا إلاى
تسيير المرافق وإدارتها .ويُع ُّد ههان النوعان من أهم التصرفات التي ت ّمكن اإلدارة من القيام بعملها
المنوط بها واله وُ جدت من أجله ،ولكن سالطة اإلدارة فاي ممارساة تلاك التصارفات ليسات سالطة
مطلقة ،بل يفرض عليها المشرع بعض القيود التي تكفل َت ِّ
وخيها تحقيق المصلحة العامة فاي قيامهاا
بهلك.
وعليه ،تتخه اإلدارة في سبيل إبرام العقود  -ساواء أكانات عقاودا إدارياة أم عقاودا مدنياة -
مجموعااة ماان اإلجااراءات واطعمااال المختلفااة ،وماان الااوارد أن يتخلاال تكااوين تلااك العمليااات بعااض
التصرفات التي من شأنها أن ترقى إلى مرتبة القرارات اإلدارياة التاي تمهاد إلبارام العقاد أو تسامح
ب برامااه أو تحااول دون إبرامااه .وبااهلك تكااون هااها القاارارات ليساات غايااة فااي هاتهااا ،وإنمااا تتخااهها
اإلدارة ابتغاء الوصول إلى العملية اطخيرة المتم لاة فاي العملياات القانونياة المركباة عاماة أو العقاد
خاصة.
اوعي التصاارفات القانونيااة التااي تقااوم بهااا
وماان هنااا ،فا ن موضااوع هااها الدراسااة يارتبط بنا َ
الجهات العامة في الدولاة ،هلاك أن تلاك التصارفات (القارارات ،العقاود) أوجاا لهاا القاانون أن تاتم
وفقا للضوابط واإلجراءات والشروط التي تكفل تحقيق الصالح العام ،إال أن هها الدراساة تنحصار
في البحث في تلك القرارات الممهدة للعمليات القانونية المركباة ،وخصوصاا منهاا تلاك التاي تنتهاي
ب برام العقود ،وهي القرارات المسماة بالقرارات اإلدارية القابلة لالنفصال عن العقاد اإلدار  ،كماا
تسمى بالقرارات الممهادة إلبارام العقاود اإلدارياة؛ فهاها القارارات عاادة ماا تتخاهها الجهاة اإلدارياة
خالل مراحل تكوين العقد أو أ ناء انعقادا وهي بهاتها تسهم في تكوين العقد.
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وقد بدأت فكرة الرقابة على هها القرارات التي تدخل في مراحل تكوين عقود اإلدارة لادى
مجلس الدولاة الفرنساي فاي مطلاأ القارن العشارين ،فقاام هاها القضااء بالتصاد لهاها الفكارة نتيجاة
بعض المبررات التاي كانات تؤساس علاى قواعاد االختصااص ومفهاوم نسابية ا اار العقاد ،ولكان لام
يلبث أن غير هها المجلس مسلكه السابق رغبة منه في بسط رقابته على تلك القرارات التي تتخاهها
اإلدارة بهادف جعاال أعمالهااا مكرسااة للصاالح العااام .وبالفعاال باادأ مجلاس الدولااة الفرنسااي بممارسااة
أعمال الرقابة على تلك القرارات بقبول الطعن فيهاا باإللغااء بصارف النظار عان العملياة المركباة،
وهو ما نتج عنه بعض اإلشكاالت المتم لة في الحاالت التي تكون فيهاا تلاك العملياات القانونياة قياد
التنفيه ،حيث ينظر إلى القرارات الممهدة بشكل مستقل عن العملية القانونية ،ومتى ما قضي ب لغااء
القرارات الممهدة تبقى العملية القانونياة قائماة ماأ وجاود مبادأ ماا بُناي علاى باطال فهاو باطال .وقاد
حاااول المشاارع الفرنسااي تاادارك بعااض االنتقااادات التااي وجه ات إلااى هااها المساالك التااي أودت إلااى
النتيجاة تلاك ،فأجااز للقضااء فاارض بعاض الجازاءات علاى الجهاة اإلداريااة فاي حاال عادم االمت ااال
لآل ار التي تترتا على إلغاء تلك القرارات.
أماا القضااء اإلدار فاي مصار فلام يمار بتلااك المراحال التاي مار بهاا القضااء اإلدار فااي
فرنسا ،هلك أن مرجاأ الارفض فاي القضااء الفرنساي تأساس ابتاداء علاى وجاود الادعوى الموازياة،
بينما في مصر لم يكن لهها الدعوى وجود ،كماا كانات فكارة القارارات القابلاة لالنفصاال قاد أخاهت
جاهزيتهاا للتطبيااق القضاائي علااى اطقال فااي جانااا تحقياق أغااراض القاانون والعدالااة ،فقاد باادأ هااها
القضاء مباشرة بتطبيق هها الفكرة دون تردد ،إال أنه في البداية أخه بالمسلك الاه أخاه باه القضااء
الفرنسي من حيث ا ار الحكم باإللغاء على هاها القارارات ،بحياث لام يترتاا علاى هاها اإللغااء أ ار
على العملية المركبة ،فبقي الارأ باين مؤياد ومعاارض .وماؤخرا أخاه القضااء اإلدار فاي مصار
منحى اخر ،إه بدأ يؤصّل فكرة ترتيا ا ار بطالن القرارات القابلة لالنفصال على العقود ،وهو ماا
ظهر في أحكامه الحدي ة كما ستعرضه هها الدراسة.
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أمااا فكاارة اسااتقاللية هااها القاارارات التااي تساااهم فااي تكااوين العمليااة القانونيااة المركبااة لاادى
القضاء االتحاد فاي اإلماارات ،فلام تظهار ضامن تطبيقاتاه ظهاورا واضاحا كماا جااء فاي القضااء
المصاار  ،باال العكااس ،إه يستشااف فااي العديااد ماان التطبيقااات أن هااها القضاااء يأخااه بفكاارة اإلدماااج
(التركيبي) أو وحدة العملية التي تدخل فيها تلك القرارات ،ونرجح أن السبا في هلك عائد إلى قلاة
بشكل عام أمام هها القضاء ،مأ حدا ة موضوع الفكرة لديه ،باإلضافة إلى عدم
المنازعات اإلدارية
ٍ
وجود محكمة قضاء إدار مستقل.
وسأحاول في هها الدراسة بيان أساس نشأة فكرة القرارات القابلة لالنفصال ،بحيث نبحاث
في المقصود بهاا والتعريفاات التاي جااءت بهاا أحكاام القضااء ،ساواء كاان فاي القضااء الفرنساي أم
المصر  ،ومن خالل هلك نبين أهم خصائص هها القرارات ،بحيث نفرد عناصرها ،ونميزها عان
غيرهااا ماان اطعمااال واطنظمااة القانونيااة ،وأخياارا نبحااث فااي نشااأة هااها الفكاارة بتقصااي مراحاال
ظهورها ،وأهم التطبيقاات القضاائية التاي جااءت بهاا ،مبيناين شاروط تطبياق هاها الفكارة وا ارهاا،
على أن نسقط هها الموضوع على النظام القضائي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
• إشكال اا ال حث
ماان خااالل االطااالع علااى موضااوع الدراسااة فااي العديااد ماان الدراسااات التااي تماات فااي
الموضوع هاته ،رأي ُ
ت أن أحص َُر اإلشكالية التي تقوم عليها الدراسة في العقود التي تبرمها اإلدارة،
هلك أن من المسلم به في الفقه والقضاء أن للعقد اإلدار ا اارا نسابية تقتصار علاى أطرافاه ،أ أن
ا ار العقاد الاه تبرماه اإلدارة تقتصار علاى اإلدارة التاي أبرمات العقاد وعلاى الشاخص الاه أبارم
معها هها العقد دون الغير ،ولكن متى أوجا القانون على الجهة اإلدارية أن تتخاه اإلجاراءات التاي
تطلبها وفق الشروط الالزمة ،أصبح لزاما عليها القيام بالتصرفات التاي تحقاق الغاياة المرجاوة مان
تلك اإلجراءات والشروط؛ َفلِكي تبارم اإلدارة – ما ال – عقادا خاصاا باإلنشااء أو اطشاغال العاماة،
فال بد لها من االلتزام بالشروط المحددة إلبرام هها العقد ،والتي من أهمها أن يتم التعاقد وفاق نظاام
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عمل المناقصة ،وهو التعاقد اله يمر بعدة مراحل تتخه فيها اإلدارة العديد مان التصارفات المادياة
والقانونيااة ،كاعتماااد قيمااة العقااد ،واإلعااالن عاان المناقصااة ،واسااتبعاد أحااد المناقصااين ،وإرساااء
المناقصة ،وإبرام العقد ،وعادة ما ُتتخه تلك التصرفات من خالل قرارات تصدرها اإلدارة.
وبهلك ،إها ماا اتخاهت جهاة اإلدارة تصارفا قانونياا كاأن تساتبعد أحاد المناقصاين ،فا ن هاها
االستبعاد يكون على شكل قرار تعبر فيه هها الجهة عن رغبتها في استبعاد هها المناقص .فهل ترد
الرقابة القضائية على هها القرارات من خالل القضاء الكامل؟ أم من خالل قضااء اإللغااء؟ أ هال
تعامل على أساس طبيعتها الهاتية بحيث يطعن عليها كقرارات إدارية مستقلة عن العقاد؟ أم أن هاها
القرارات تندرج ضمن عملية التعاقد فتعد من اطعمال التي ال ترتاا ا اارا بال تعاد أعمااال تمهيدياة
للعقد؟ وهل يمكن اعتبار هها التصارف مان التصارفات التاي يجياز القاانون الطعان عليهاا باإللغااء؟
وهاال لحكاام اإللغاااء حجيااة أمااام الكافااة ممااا قاد يرتااا ا ااارا ماان شاأنها أن تمااس حقااوق المتعاقاادين؟
وبالتالي يكون لهها اإللغاء ا ار تمس العقد اله قد يكون أبرم بالفعل؟

و نا ً الى ما سلص مكن إجما اناصر مشكلة الرراسة من خص طرح األسئلة التال ة:
 .1ما المقصود بالقرارات القابلة لالنفصال؟ وما هي عناصر هها القرارات؟ وهل تختلف عناصر
هها القرارات عن القرارات اإلدارية التقليدية؟
 .2إها كاااان هنااااك وجاااود للقااارارات القابلاااة لالنفصاااال ،فهااال هنااااك قااارارات أخااارى غيااار قابلاااة
لالنفصال؟ وكيف يمكن التمييز بين القرارات القابلة لالنفصال وتلك التي ال تقبله؟
 .3كيااف نشااأت هااها الفكاارة؟ وماان أياان باادأت؟ هاال قاماات وتبلااورت بشااكل مباشاار أم القاات تحااد ّيا
وعزوفا في بداية ظهورها؟
 .4مااا شااروط الطعاان علااى م اال هااها القاارارات؟ وهاال لهااها الطعاان أ اار علااى العمليااات القانونيااة
المرتبطة بها؟
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• أهم ة الرراسة
تنعكس أهمية هها الدراسة ،على العمليات القانونية المركبة التي تتخهها الجهات العامة في
الدولة ،ففي ظل النمو االقتصاد السريأ اله تشهدا دولة اإلمارات العربية المتحدة ،يتحاتم زياادة
اطعمال القانونية لتلك الجهات ،اطمر اله ينعكس اضطرادا علاى المنازعاات التاي تتعلاق باالعقود
التي تبرمها اإلدارة ،بحيث يترتا على زيادة تلك اطعمال زيادة المنازعات المرتبطة بهاا .وحار
بهلك زيادة المعرفة والتوعية فيما يخدم إنجاز تلك اطعمال وفاق المتطلباات القانونياة ،إه أن تاوخي
الشروط واإلجراءات القانونية في تكوين تلك اطعمال ينعكس على المصلحة العامة.
كما ينعكس موضوع الدراسة فاي إباراز فكارة القارارات القابلاة لالنفصاال فاي ظال النظاام
القضائي لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،إه يكاد أن يسلم بهها الفكرة لدى جميأ اطنظمة القضاائية
المقارنة ،حيث باتت هها الفكرة كنظرية في ظل النظام القضائي بفرنسا ومصر ،ولكن قضاء دولة
اإلمارات لم يصرح بها ،وجدي ٌر به تبنيها في ظل تزايد المنازعات التي تتعلق بالعقود التاي تبرمهاا
الجهات العامة.
• قرض اا الرراسة
ناارى ماان وجهااة نظرنااا المتواضااعة أن لظهااور هااها الفكاارة أ اارا مباشاارا فااي تقيااد الجهااات
بالقيود واإلجراءات التي يفرضها المشرع في جميأ التصرفات التاي تضاطلأ بهاا الجهاة اإلدارياة،
سواء كانت تلك التصرفات مستقلة أم مرتبطة بعمليات قانونية مركبة .كما أرى أن لهها الفكرة أ را
ينعكس على قدرة القضاء اإلدار على ممارسة الرقابة على بعض اطعمال والتصارفات القانونياة
التي قد تتداخل مأ العمليات التركيبية التي تهدف اإلدارة إلى الوصول إليهاا؛ وهاو ماا يترتاا علياه
تحقيق نوع من التوازن بين ممارسة السلطة التي تضطلأ بها الجهة اإلدارياة وباين تحقياق الصاالح
العام.

6

كمااا نعتقااد أن طبيعااة اسااتقاللية القاارار اإلدار القاباال لالنفصااال ،كااان لهاا أ اار متم اال فااي
ظهاور هااها الفكارة فااي القضااء اإلدار  ،ال ساايما أن تلاك اطعمااال القانونياة المركبااة  -وهاي العقااد
اإلدار  -قد تتحصن استنادا إلى نسبية أ ار العقود ،وهو ما يحول دون رقاباة قضااء اإللغااء علاى
هااها القاارارات التااي تسااهم فااي تكااوين العقااد ،متااى مااا كااان ينظاار لهااها القاارارات ماان قبياال الماانهج
التركيبي أو المندمج.
ونرى أن هها القرارات التاي تصادر عان الجهاات اإلدارياة فاي ظال تكاوين عملياة قانونياة
مركبة ،قد ساهمت في البحاث المتعلاق باأ ر الطعان فيهاا  -أماام القضااء  -علاى العقاود اإلدارياة أو
العمليااات القانونيااة المركبااة ،التااي باادورها شاااكلت مبااادي قانونيااة حدي ااة تحكاام فكاارة القااارارات
المنفصلة ،وهو ما أدى إلى أن يكون للفقه دور في البحث والتقصاي والتعلياق الناقاد وتقاديم الحلاول
والمقترحات.
• أهراص الرراسة
تهدف هها الدراسة إلى البحث في أهم المعلومات التي ترتبط بفكرة القرارات القابلة
لالنفصال عن عقود اإلدارة ،من حيث نشأة هها الفكرة ومصدرها ،باإلضافة إلى تحديد ماهية
القرارات الداخلة في تكوين العقود اإلدارية؛ وهلك من خالل البحث في مفهومها الدقيق عبر تتبأ
التعريفات التي أدرجها كل من الفقه والقضاء ،وانطالقا من تلك التعريفات يتم تحديد عناصر هها
القرارات ومعاييرها بالشكل اله

يمكن به تمييزها عن غيرها من القرارات والتصرفات التي

تجريها الجهة اإلدارية.
وتسااعى هااها الدراسااة إلااى إبااراز فكاارة القاارارات القابلااة لالنفصااال فااي العقااود اإلدارة ماان
حيث إمكانية الطعن على هها القرارات أمام القضاء ،وما هاو شاروط التقادم باالطعن إها ماا خالفات
تلك القرارات أحكام مشروعية صدورها ،متأملين تحدياد اآل اار التاي تترتاا علاى العملياة المركباة
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التي تتم ل بالعقود إها ما قضي ب لغائها ،باإلضافة إلى تحديد القضاء المختص للنظار فاي م ال هاها
الطعون ،أهو القضاء الكامل أم قضاء اإللغاء.
املين أن تسهم هها الدراسة في التوعية باحترام الجوانا القانونية في جميأ المراحال التاي
تمر بها العمليات القانونية ،حيث إن إهماال إحادى تلاك الجواناا قاد يهادر المصالحة العاماة ويهادر
الجهد و ُيضايأ الوقات .هلاك ليتنباه المهاتم إلاى ضارورة اساتدراك المساألة مان الناحياة القانونياة فاي
جميأ المراحل التي تمر بها ،وهلك لما لكل مرحلة من أ ر على اطخرى.
• الرراساا السا رة
يتضح لنا من تقصي هها الفكرة لدى البااح ين والدارساين ،أن هنااك العدياد مان الدراساات
التي سبقتنا في هات الموضوع ،ففكرة القارارات القابلاة لالنفصاال عاماة مان حياث المبادأ أصابحت
دارجااة فااي الك ياار ماان تطبيقااات القضاااء ،ويمكاان الرجااوع إلااى مؤلفااات المشااار إليهااا فااي قائمااة
المصادر ،إال أن ما نحاول طرحه في هها الدراسة هو إسقاط هها الموضوع على تطبيقات القضاء
اإلماراتي بحيث نستقصي اطحكام التي مان شاأنها أن نؤساس بهاا فكارة تتعلاق بموضاوع الدراساة،
حيث لم نطلق على سابقة لهها الموضوع في نظام القضاء اإلماراتي.
• أس اب اخت ار موضوع الرراسة والمنهج المت ع
يعااود ساابا اختيااار لهااها الموضاااوع إلااى عاادم ظهااور هاااها الفكاارة فااي نظااام القضااااء
اإلماااراتي ،ال ساايما وأن هااها القضاااء حااديث النشااأة ،وعااادة مااا يتقصااى المبااادي المقارنااة الحدي ااة،
فتناول هها الموضوع من شأنه أن يعزز ظهور هها الفكرة لادى القضااء اإلمااراتي ،خصوصاا ماأ
زياادة المنازعااات اإلدارياة فااي ظاال النماو االقتصاااد السااريأ الاه تشااهدا الدولااة ،اطمار الااه قااد
يترتا عليه الحاجة إلى النظر تلك العمليات المركبة بالمنظور التحليلي.
كهلك من أسباا اختيار لموضوع الدراساة ،هاو ارتباطاه الو ياق بمجاال عملاي شخصايا
ُ
اختارت لاه عناوان "إلغيا الريراراا الرا لية لصنلصيا قيب اريور ا رار "
في الجهات العامة ،وقاد
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مقتصرا بهلك الدراسة على القارارات اإلدارياة التاي تسابق إبارام العقاد؛ وباهلك يكاون المانهج الاه
تفرضه طبيعة البحث هو المنهج الوصفي التحليلي المقارن بين القضاء الفرنسي باعتبارا منشأ هها
الفكرة وبين القضاء المصر اله طبق هها الفكرة منه نشأته ،مأ إسقاط الموضاوع علاى القضااء
اإلماراتي.
• ترس م الرراسة
قسمت هها الدراسة إلى فصلين ،ففي الفصل اطول نبحث ماهية القارارات اإلدارياة القابلاة
لالنفصال عان العقاود اإلدارياة ،وفياه ال اة مباحاث علمياة ،فااطول :المقصاود باالقرارات اإلدارياة
القابلة لالنفصال عن العقد اإلدار  ،أما ال اني :عناصر وأركان وشروط القارارات اإلدارياة القابلاة
لالنفصال ،والمبحث اطخيار :تميياز القارارات اإلدارياة القابلاة لالنفصاال عان غيرهاا مان اطعماال
واطنظمة القانونية المختلفة ،ونعرض به بعض الصور لهها القرارات.
أماا الفصال ال ااني مان هاها الدراساة ،فقااد عناون باالطعن باإللغااء علاى القارارات اإلداريااة
القابلة لالنفصال عن العقد اإلدار  ،وقد قسّام كاهلك إلاى االث مباحاث علمياة ،فااطول :نشاأة فكارة
الطعاان علاى القاارارات اإلداريااة القابلااة لالنفصااال عاان العقااد اإلدار  ،أمااا المبحااث ال اااني :شااروط
الطعاان علااى القاارارات اإلداريااة القابلااة لالنفصااال عاان العقااد اإلدار  ،وأخياارا :أ اارا الحكاام ب لغاااء
القارارات القابلاة لالنفصاال علاى العقاد اإلدار  .وقاد أنهيات هاها الدراساة ،بخاتماة ام لحقنهاا بااأهم
النتائج والتوصيات التي خرجنا بها من هها الدراسة.

وما توق رب إال اهلل ،ال ه توكلا وإل ه أن ب..
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اللص األو  :ماه ة الرراراا ا رار ة الرا لة لصنلصا ان العرور ا رار ة
إها ما نظرنا إلى تعريف القرار اإلدار عموما رأيناا اختالفاا إنشاائ ّيا باين الفقاه والقضااء،
بيد أن تعاريفهما تتحد في المضمون ،فمن التعاريف الدارجة للقرار اإلدار "أنه عمل قاانوني مان
جانا واحد ،يصدر باإلرادة الملزمة إلحدى الجهات اإلدارية ،بما لها من سالطة بمقتضاى القاوانين
واللوائح في الشكل الاه يتطلباه القاانون ،بقصاد إحاداث أ ار قاانوني معاين ،ابتغااء تحقياق مصالحة
عامة").(1
ويتجااه أغلااا الفقااه إلااى تقساايم القاارارات اإلداريااة وتمييزه اا ماان عاادة أوجااه؛ فماان حيااث
التكوين تقسم إلى قرارات إدارية بسيطة وقرارات إدارية مندمجة أو مركبة) ،(2فالقرارات البسايطة
هي القرارات التي يكون لها كيانها المستقل ،بحيث تكون مستقلة عن أية قرارات أو أعمال أخرى،
فال يسهم في تكوينها أية إجراءات أو أعمال ،كما أنها ال تساهم في إحداث عملياة قانونياة معيناة أو
تدخل ضمن مراحل تكوينها).(3
أمااا القاارارات المركبااة أو المندمجااة ،فهااي تلااك القاارارات التااي تقااوم اسااتقالال بأركانهااا
وعناصاارها كمااا لااو كاناات اطولااى ،إال أنهااا تاارد ضاامن عمليااة مركبااة أو يتخلاال هاتهااا العديااد ماان
اإلجاااراءات واطعماااال المادياااة أو القانونياااة التاااي تساااهم فاااي تكوينهاااا بصاااورتها النهائياااة أو تلااازم
لصاادورها) ،(4ومنهااا علااى ساابيل الم ااال ،مااا أشااارت إليااه المحكمااة االتحاديااة العليااا بااأن "المشاارع
يفرض في بعض الحاالت على اإلدارة ،وقبل اتخاه قرار معين ،القيام ب جراءات تمهيدية ،ومان ام
يجا على اإلدارة االلتزام بسلوك هها اإلجراءات باعتبارها من الضمانات اطساسية لحماية حقاوق
 - 1حكم المحكمة االتحادية العليا ،الطعن رقم  533لسنة  ،2009جلسة اطربعاء  15ابريل  .2009كهلك ما جاء به القضاء
المصر في الحكم طعن رقم  456لسنة  17ق.ع  -جلسة " 1975- 4- 5القرار اإلدار من حيث كونه صادرا من جهة
ادارية مختصة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القانون واللوائح بقصد إحداث مركز قانوني تحقيقا لمصلحة عامة".
 - 2أبو سمهدانة ،عبدالناصر عبدهللا .القرار اإلدار بين النظرية والتطبيق ،المركز القومي لإلصدارات القانونية ،القاهرة ،الطبعة
اطولى ،2012 ،ص  .75د .غاز كرم علي ،القانون اإلدار  ،اآلفاق المشرقة ناشرون ،اطردن ،2010 ،ص .221
 - 3د .الطماو  ،سليمان محمد .النظرية العامة للقرارات اإلدارية ،دراسة مقارنة ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،2017 ،ص .435
ايضا :د .الشهاو  ،عاطف محمد شوقي سيد أحمد .القرارات اإلدارية القابلة لالنفصال في قضاء مجلس الدولة الفرنسي
والمصر  ،رسالة دكتوراا ،جامعة عين شمس ،2007 ،ص .102
 - 4د .الطماو  ،سليمان محمد .القضاء اإلدار  ،قضاء اإللغاء  -الجزء اطول ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،الطبعة اطولى،2015 ،
ص .288
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اطفراد ،ومؤدى هلك أنه إها صدر القرار دون استيفاء اإلجاراءات المقاررة كاان مللاه الابطالن").(1
وكهلك ما صرّ حت به محكمة القضاء اإلدار في مصر بأن "يستفاد من هلاك أن اتحااد الصاناعات
بوصاافه شااخص ماان أشااخاص القااانون العااام وهااو المهاايمن علااى انتخابااات مجااالس إدارة الغاارف
الصااناعية ،لااه أن يصاادر قاارارات إداريااة نهائيااة تتعلااق بالعمليااة االنتخابيااة باادءا ماان إعااداد جااداول
االنتخابااات حتااى إعااالن نتيجتهااا ،وبالتااالي ف ا ن قاارارا النهااائي ب ا عالن نتيجااة االنتخابااات إلحاادى
الغااارف الصاااناعية هاااو محطاااة قااارارات مركباااة بااادءا مااان إعاااداد القاااوائم وانتهااااء بااا عالن نتيجاااة
االنتخابات") .(2وعليه ،تكون هها القرارات من القرارات المركباة ساواء كانات تلاك اإلجاراءات أو
اطعمال تتحد مأ القرار أو كان من الممكن فصلها استقالال).(3
ولهها التقسيم تحديدا أهمية في موضوع الدراسة ،حيث نتطرق في هاها الفصال إلاى تحدياد
ماهية القرارات اإلدارية القابلة لالنفصال والداخلة فاي مراحال تكاوين عقاود اإلدارة ،وموقعهاا مان
تلك القرارات ،إه نبين من خالله المقصود بالقرارات اإلدارية القابلاة لالنفصاال عان العقاد اإلدار
(المبحث اطول) ،وبعدا ننتقل إلى تحديد عناصر وأركان القرار اإلدار القابل لالنفصال وشاروط
قيامه (المبحث ال اني) ،وأخيرا نبحث في تمييز هاها القارارات عان غيرهاا مان اطعماال واطنظماة
القانونية المشابهة (المبحث ال الث).

الم حث األو  :المرصور الرراراا ا رار ة الرا لة لصنلصا ان العرر ا راري
نشير بداية إلى أن أساس اتجاا ابتاداع فكارة القارارات القابلاة لالنفصاال ،هاو بساط رقاباة
القضاااء علااى اطعمااال التااي تقااوم بهااا اإلدارة اسااتقالال (أ علااى القاارارات اإلداريااة التااي تتطلبهااا
العملية المركبة) دون العملية القانونية المركبة مجمال) ،(4ويعود السبا البتكار هاها الفكارة إلاى أن
االختصاص في الرقابة على العمليات القانونية المركبة قد يدخل ضمن اختصاص محكماة أخارى،
 - 1المحكمة االتحادية العليا ،الطعن رقم  360لسنة  2012إدار .
 - 2المحكمة اإلدارية في مصر ،القضية رقم  4480لسنة ( 40ق) بتاريخ .1996-1-28
 - 3د .القيسي ،أعاد علي حمود .الوجيز في القانون اإلدار  ،دار وائل للطباعة والنشر ،عمان ،الطبعة اطولى ،1998 ،ص .303
 - 4د .عمر ،أبوبكر الصديق .الرقابة القضائية على سلطة اإلدارة في إبرام العقود اإلدارية بطريق المنقصات ،منشورات الحلبي
الحقوقية ،الطبعة اطولى ،2013 ،ص .26
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حيث يختلف االختصاص فاي هلاك باين قضااء اإللغااء والقضااء الكامال) .(1هلاك أن القارارات التاي
تتخاهها الجهاة اإلدارياة بقصاد إحاداث عملياة قانونياة مركباة ،قاد تخضاأ لرقاباة قضااء اإللغااء ماان
خالل دعوى اإللغاء .بيد أن بعض العمليات القانونية المركبة ،وتحديدا المتم لة في العقود ،تخضاأ
لرقابة القضاء الكامل).(2
فيؤد هها اطمر أحياناا إلاى الحيلولاة دون القادرة علاى رقاباة مشاروعية تلاك اطعماال)،(3
هلك أن الطعن على هها القرارات التي تتخلل تكوين العقود اإلدارية يكون مرفوضا ما لم يلجأ أحاد
أطراف هها العقد إلى القضاء) ،(4باعتبار أن تلاك اطعماال التاي تخللات مراحال تكاوين العقاد تكاون
انادمجت باه كجاز ٍء منااه وأصابحت عماال موحاادا .والمسالم باه فقهاا وقضاااء أن العقاود تقاوم بتوافااق
إرادتين وال تنهى إال باتفاق أطرافها) ،(5احتراما للحقوق المكتسبة وأن العقد شريعة المتعاقدين.
ولئن كان القضااء اإلدار هاو مان يرسام معاالم القاانون اإلدار  ،إال أن هلاك ال ياؤ ر فاي
أهمية دور شراح القانون والفقه في توضيحه ،لها نسعى من خالل هها المبحث إلى تحديد المقصود
بالقرارات اإلدارية القابلة لالنفصال عن العقد اإلدار  ،حياث نتقصاى المقصاود بهاا وفقاا للتعرياف
القضااائي (المطلااا اطول) .اام ننتقاال إلااى التعريااف الفقهااي لهااها المفهااوم بااين شااراح القاانون وفقااه
الشااريعة اإلسااالمية (المطلااا ال اااني) .هااادفين ماان وراء هلااك الوصااول إلااى تعريااف منضاابط لهااها
القرارات يميزها عن اطعماال القانونياة المركباة اطخارى التاي تقاوم بهاا الجهاات اإلدارياة ،بتحدياد
عناصر هها القرارات وتمييزها عن اطعمال اطخرى المشابهة.

 - 1يُنظر د .الشهاو  ،عاطف محمد شوقي سيد أحمد .مرجأ سابق ،ص  ،82إه يشير إلى أن سلطة قاضي اإللغاء تقف عند حد
الحكم ب لغاء القرار اإلدار الصادر دون أن تمتد سلطته إلى إلزام اإلدارة بأوامر ،هلك أن تعد قاضي اإللغاء يعد تعديا على
مبدإ الفصل بين السلطات اله قررا الدستور المصر  ،وسنرى الحقا ضمن هها الدراسة أن المحكمة االتحادية العليا في دولة
اإلمارات قضت بم ل هلك.
 - 2د .سار  ،جورجي شفيق .القرارات القابلة لالنفصال في القانون اإلدار  ،دار النهضة العربية ،2002 ،ص .46
 - 3د .عمر ،أبوبكر الصديق .مرجأ سابق ،ص .22
 - 4د .إبراهيم ،خالد أحمد حسن .الرقابة القضائية على اإلجراءات السابقة على العقد اإلدار (دراسة مقارنة) ،رسالة دكتوراا،
جامعة القاهرة ،مصر .ص .317
 - 5قضت المحكمة االتحادية العليا بالطعن رقم  2لسنة " 2012أن العقد بصفة عامة يخضأ لسلطان إرادة المتعاقدين سواء في
انعقادا أو إنهائه" كهلك قضت في الطعن رقم  547لسنة  2015إدار بأن "من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هها المحكمة
أن العقد قانون المتعاقدين ،و ُيلزم المتعاقدي ن بما اشتمل عليه من التزامات متى وقأ صحيحا ،فال يجوز ط من طرفيه أن يستقل
بنقضه أو تعديله إال باتفاقهما معا أو طسباا يقررها القانون".
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المطلب األو  :التعر ص الرضائب للرراراا ا رار ة الرا لة لصنلصا
يرى العديد من الفقه أن فكرة القارارات القابلاة لالنفصاال هاي مان ابتاداع القضااء اإلدار
الفرنسي) ،(1ويرجأ السابا فاي هلاك إلاى المراحال التاي مارت بهاا هاها الفكارة لادى قضااء مجلاس
الدولة الفرنسي .حيث أن هها القضاء لم يتبنَّ ابتداء فكرة الطعن على القرارات المستقلة التي تدخل
ضمن عملية العقد .بل كان يعتنق المنهج التركيبي ،أو ما يسمى بنظرية اإلدماج) .(2وتبااين موقاف
هااها القضاااء إلااى أن اسااتقر علااى اطخااه بفكاارة القاارارات القابلااة لالنفصااال عاان اطعمااال القانونيااة
المركبة).(3
وخالفا لهلك اتجه القضااء اإلدار فاي مصار مناه نشاأته إلاى تبناى فكارة القارارات القابلاة
لالنفصااال خصوصااا فااي مجااال العقااود اإلداريااة) .(4أمااا القضاااء االتحاااد فااي دولااة اإلمااارات فلاام
يصرح ب هها الفكرة إنما جرت بعض التطبيقات التي تشير إلى قابلية تطبيقها .وسانؤجل البحاث فاي
مراحل نشأة هها الفكرة إلى الفصل ال اني من هها الدراسة لنتطرق لها بشيء من التفصيل.
وحياث ابتاادع القضاااء الفرنسااي هااها الفكاارة لبساط رقابتااه علااى تلااك اطعمااال) ،(5اام تبناهااا
القضاااء المصاار منااه نشااأته ،ف ا ن هلااك يفاارض علينااا أن نلحااق بهااها المطلااا التعريااف القضااائي
للقاارارات المكونااة للعقااد اإلدار والقابل اة لالنفصااال عنااه ،عنااد كااال ماان القضاااء الفرنسااي (الفاارع
1

2

3

4

5

 راجأ في هلك كل من :الدكتور المسلماني ،محمد أحمد إبراهيم .القرارات اإلدارية القابلة لالنفصال في العمليات القانونيةالمركبة ،دار الجامعة الجديدة ،2014 ،ص  .25والدكتور د .سار  ،جورجي شفيق القرارات القابلة لالنفصال في القانون
اإلدار  ،دار النهضة العربية ،2002 ،ص  . 46والدكتور جمال عباس ع مان ،النظرية العامة وتطبيقاتها في مجال إلغاء العقود
اإلدارية في الفقه وقضاء مجلس الدولة ،المكتا العربي الحديث ،2007 ،ص  .172والدكتور سليمان الطماو  ،اطسس العامة
للعقود اإلدار  ،اطسس العامة للعقود اإلدارية – دراسة مقارنة ،دار الفكر العربي ،الطبعة ال ال ة ،1975 ،ص .181
 انظر في هلك ،د .حماد ،أشرف محمد خليل .نظرية القرارات اإلدارية القابلة لالنفصال في مجال العقود اإلدارية ،دار الفكرالعربي ،االسكندرية ،2010 ،ص  . 47ومضمون نظرية اإلدماج أن العقد اإلدار عبارة عن وحدة قانونية واحدة غير قابلة
للتجزئة ،وأن القرارات اإلدارية التي تصدرها اإلدارة وتتعلق بالعقد ،تفتقد لهاتيتها وبالتالي ال يجوز الطعن عليها استقالال
ويختص بنظر النزاعات المتعلقة بها قاضي العقد.
 يرجأ في هلك إلى د .الشهاو  ،عاطف محمد شوقي سيد أحمد .القرارات اإلدارية القابلة لالنفصال في قضاء مجلس الدولةالفرنسي والمصر  ،رسالة دكتوراا ،جامعة عين شمس ،2007 ،ص .102
 د .حماد ،أشرف محمد خليل .نظرية القرارات اإلدارية القابلة لالنفصال في مجال العقود اإلدارية ،دار الفكر العربي،االسكندرية ،2010 ،ص .57
 د .المسلماني ،محمد أحمد إبراهيم .القرارات اإلدارية القابلة لالنفصال في العمليات القانونية المركبة ،دار الجامعة الجديدة، ،2014ص  .25والدكتور د .سار  ،جورجي شفيق القرارات القابلة لالنفصال في القانون اإلدار  ،دار النهضة العربية،
 ،2002ص  .46والدكتور جمال عباس ع مان ،النظرية العامة وتطبيقاتها في مجال إلغاء العقود اإلدارية في الفقه وقضاء
مجلس الدولة ،المكتا العربي الحديث ،2007 ،ص  . 172والدكتور سليمان الطماو  ،اطسس العامة للعقود اإلدار  ،مرجأ
سابق ،ص .181
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االول) ،م القضاء المصر (الفرع ال اني) ،م تقصي التعريف من أحكام القضااء اإلمااراتي وفاق
ما يتيسر لنا االطالع عليه من أحكام صادرة عنه (الفرع ال الث).

اللرع األو  :تعر ص الرضا ا راري اللرنسب
رغاام أن تطبيقااات القضاااء الفرنسااي لاام تضااأ تعريفااا محااددا للقاارارات اإلداريااة القابلااة
لالنفصااال ،إال أن تطبيقااات هااها القضاااء قااادت الاابعض إلااى اسااتخالص تعريفااا منهااا بأنهااا "تلااك
القرارات اإلدارية المرتبطة بالعملياات القانونياة أو السياساية المركباة والتاي ُتتخاه خاللهاا ،ويجاوز
فصلها عنها إلمكان الطعن عليها استقالال قبل انتهاء العملية دون التأ ير على باقي مكوناتها").(1
ففااي مجااال العقااود  -وهااو موضااوع البحااث  -طبااق القضاااء اإلدار الفرنسااي هااها الفكاارة
على القرارات الصادرة بتارخيص إبارام العقاد) ،(2وكاهلك فاي قارار إحادى اإلدارات التاي مارسات
حقها فاي الشاراء بالشافعة مان خاالل عقاد بياأ مادني باين شخصاين مان أشاخاص القاانون الخااص،
وكهلك في مجال الحرمان واالستبعاد من دخول المناقصات الخاصة بالعقود التي تبرمها اإلدارة أو
قرارات استبعاد بعض العطاءات).(3
كهلك طبق هها القضاء فكرة القرارات اإلدارية القابلة لالنفصال في عادة مجااالت أخارى.
حيث أجاز الطعان باإللغااء فاي القارارات الالئحياة أو التنظيمياة التاي تفارض ضاريبة أو رساما)،(4
وهلك رغبة منه في بسط رقابته دون انتظار اكتمال أو انتهاء العملية القانونية المركبة هاتها للطعان
فيها كليا ،هلك أن هها االنتظار تترتا عليه ا ار سلبية منها بطء العدالة وتأخير الفصال دون مبارر
 - 1د .المسلماني ،محمد أحمد إبراهيم .المرجأ هاته ،ص .27
 - 2يُنظر :د .الشهاو  ،عاطف محمد شوقي سيد أحمد .مرجأ سابق ،ص  ،103أشار في قضية  Martinإلى أنه قد قدم طعن من
جانا أحد أعضاء المجلس العام ضد قرار المجلس ،اله قرر التصريح بمنح إحدى الشركات التزام نقل بواسطة التزام ،وقد
تولد عن هها القرار إبرام عقد االلتزام وهو من عقود القانون العام ،حيث استند في طعنه إلى عيا شكلي في قرار المجلس العام
حيث كان يتعين أن يسبقه تقري ر من المدير يوزع قبل جلسة المداولة بمدة حددها القانون تمكنه من مباشرة نيابته على الوجه
الصحيحC.E. 4-8-1905.Martin, Rec: p.749 concl Romieu, s.1906-3-499 comune De Bois guillaume, .
Rec: p.69
 - 3د .جمعة ،محمد سمير محمد .إلغاء القرارات اإلدارية القابلة لالنفصال ،دار الجامعة الجديدة ،االسكندرية ،2013 ،ص ،177
.178
 - 4د .جمعة ،محمد سمير محمد .المرجأ هاته ،ص Voir, C.E: 6-3-1956, Garriqou, Rec: P.121, D.P.A, p.1956, .98
p.253 concl, p. Laurent.
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ممااا يااؤد لضااياع الحقااوق ،وكااهلك قااد يااؤد إلااى الحيلولااة دون رقابااة تلااك اطعمااال التااي تهاادف
اإلدارة للوصااول إليهااا نتيجااة اناادماجها بعمليااة العقااد) .(1وقااد ميااز القضاااء اإلدار الفرنسااي فااي
القرارات غير الالئحية أو غير التنظيمية بين الغير وهو الشأن المعنيين في تلك القارارات ،وهلاك
علااى أساااس مقاادم الطعاان ،حيااث َقباال فكاارة القاارارات المنفصاالة بالنساابة للغياار نظاارا لعاادم إمكانيااة
لجوئهم إلى القضاء الكامل) ،(2خالفا لهو الشأن الموجهة إليهم القرارات).(3
ومن التطبيقات التي جااءت فاي مجاال منازعاات االنتخاباات ،ماا طباق علاى قارار دعاوى
النااااخبين النتخااااا اطعضااااء ،وأيضاااا قااارارات الفصااال فاااي منازعاااات الترشااايح وتغييااار صااافة
المرشحين ،كما طبقت الفكرة في تغيير الرمز االنتخابي للمرشحين).(4
وإها كان القضاء اإلدار الفرنسي قد ابتدع هها الفكرة من أجل تحقيق مصالح المتقاضاين
وخدمااة العدالااة ،إال أن اه رفااض أحيانااا فصاال القاارارات وتمسااك بوحاادة العمليااة القانونيااة ،كمااا فااي
بشكل عام على إمكانياة
الحاالت التي تقتضي صيانة العدالة أو كفالة الحقوق .وتقوم هها التطبيقات
ٍ
فصل تلك القرارات عن العملية القانونية المركبة أو العقد).(5

 - 1د .سار  ،جورجي شفيق .مرجأ سابق ،ص  .46فال مبرر لتأجيل الرقابة على تلك القرارات ،إه الواقأ أن دعوى اإللغاء سواء
كانت مرفوعة إللغاء قرار إدار وفق المفهوم التقليد أو قرار إدار قابل لالنفصال ،فهي من الدعاوى العينية ،التي يقصد
منها مخاصمة القرار ،فمن اطجدر بسط الرقابة على هها القرارات في مطلعها خصوصا إن كانت تترتا عليها أعمال أخرى
كالعقود ،والسبا في هلك هو توخي النتائج التي قد تستتبأ سريان القرار دون إلغاء ،والبناء عليه ،حيث إن المستقر عليه فقها
وقضاء أن يترتا على اإللغاء زوال القرار الملغي من لحظة ظهورا كما لو أنه لم يصدر.
 - 2هها ما أكدا مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ  19نوفمبر  ،1999في حكم حديث له بشأن الطعن المقدم من نقابة البريد واالتصاالت
التي اعترضت على إبرام عقد يمس مصلحة العاملين في قطاع البريد واالتصاالت .وهؤالء اطغيار يتحدد اإلطار العام
لمصلحتهم في رفأ دعوى اإللغاء ض د القرار القابل لالنفصال من خالل االشتراك في اإلجراء المطروح ،وعلى أساس هلك ف نه
ال تقبل الدعوى بسبا انعدام المصلحة من المتعهدين الهين لم يشاركوا في اإلجراء (من مناقصة أو طلا عروض أو ممارسة)
حتى لو دفعوا بمصلحتهم المحتملة فيما لو أن العقد أبرم بشكل مشروع ،كهلك اطمر بالنسبة للمتعهدين الهين استبعدوا بشكل
مشروع ،أما الهين استبعدوا دون وجه حق ف ن لهم مصلحة ومن م صفة إل ارة الدعوى ،وكهلك ال تقبل الدعوى ضد القرار
القابل لالنفصال من جانا المتعاقدين من الباطن طن هؤالء ال عالقة لهم ب جراءات العقد اطصلي المبرم من متعاقديهم
اطصليين .يُراجأ :الحاجي ،طه بن محمد بن سلمان .الطعن باإللغاء على القرار اإلدار المنفصل في نطاق العقد اإلدار ،
بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الحقوق ،جامعة القاهرة ،2010 ،ص .188
 -3د .سار  ،جورجي شفيق .مرجأ سابق ،ص .100
 - 4د .المسلماني ،محمد أحمد إبراهيم .مرجأ سابق ،ص .26
 - 5د .جمعة ،محمد سمير محمد .مرجأ سابق ،ص .68
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اللرع الثانب :تعر ص الرضا ا راري المصري
خالفا للقضاء الفرنسي ،أورد القضااء اإلدار المصار تعريفاا واضاحا للقارارات القابلاة
لالنفصال .فقد قضت محكماة القضااء اإلدار فاي حكمهاا الصاادر فاي  1964/03/16علاى أناه:
"القرار اله يساهم فاي تكاوين العقاد ويساتهدف إتماماه ،إال أناه ينفصال عان العقاد وينفارد عناه فاي
طبيعته فيجوز الطعن عليه استقالال").(1
كما قضت المحكمة هاتها في حكام اخار لهاا صاادر سانة  ،1975بأناه "ينبغاي التميياز فاي
مقام التكييف بين العقد الهى تبرمه اإلدارة وبين اإلجراءات التي تمهد بها إلبرام هها العقد أو تهيا
لمولدا ،هلك أنه بقطأ النظر عن كون العقد مدنيا أو إداريا ف ن من هها اإلجراءات ما يتم بقرار من
السالطة اإلدارياة المختصاة ولاه خصاائص القاارار اإلدار ومقوماتاه مان حياث كوناه إفصااحا عاان
إرادتها الملزمة بناء على سلطتها العامة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أ ر قانوني تحقيقا
لمصلحة عامة يتغياهاا القاانون ،وم ال هاها القارارات وإن كانات تساهم فاي تكاوين العقاد وتساتهدف
إتمامه ف نها تنفرد فاي طبيعتهاا عان العقاد مادنيا كاان أو إدارياا وتنفصال عناه ،ومان ام يجاوز لاه
الشأن الطعن فيها باإللغاء استقالال").(2
كما قضت هات المحكمة في حكم لها صدر سنة  1994بأن "ينبغي التمييز بين العقد اله
تبرمه اإلدارة وبين اإلجراءات التي تمهد بها إلبرامه ..بعض هها اإلجراءات تتم بقرارات إدارية..
هااها القاارارات وإن وكاناات تسااهم فااي تكااوين العقااد وإتمامااه ف نهااا تنفاارد عنااه ويجااوز الطعاان فيهااا
باإللغاء استقالال").(3
ويظهاار جليااا فااي هااها اطحكااام تعريااف القاارارات المنفصاالة بأنهااا قاارارات إداريااة تتعلااق
بالعملية القانونية المركبة المتم لة في العقود التي تبرمها اإلدارة .وال ينال هلك القول بأن القارارات
 - 1حكم محكمة القضاء اإلدار الصادر في جلسة  ،1964/03/16س ،11ص ،23أوردا د .المسلماني ،محمد أحمد إبراهيم .في
مرجعه السابق ،ص .27
 - 2محكمة القضاء اإلدار  ،الطعن رقم  456لسنة  17ق  -جلسة .1975/4/5
 - 3القضاء اإلدار  ،الحكم المتعلق بالقضية رقم  1640لسنة ( 40ق) ،بتاريخ .1994-12-3
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القابلة لالنفصال أو المنفصلة عن العقد اإلدار هي القرارات التي تساهم في تكوين العقد ،إال أنهاا
تخرج عن ماهية هها العقد بحيث تستقل عن هاتيته.
ويمكن تصور فكرتها بحيث نربطها بشروط صحة العملية القانونياة المركباة التاي يساتلزم
لصحتها وجود قرارات إدارية ساابقة) ،(1هلاك أن هاها القارارات عاادة ماا يوجاا المشارع وجودهاا
السليم لصحة إبرام العقد أو صدور القرار المركا .إه يهدف منها تحقيق الصالح العام) ،(2فعادة ما
ياانظم المشاارع تلااك الشااروط واإلجااراءات لغايااات تحقيااق المصاالحة العامااة عنااد ممارسااة اإلدارة
طعمالها).(3
وماان خااالل اسااتقراء اطحكااام السااابقة نتوصاال إلااى أن القاارارات القابلااة لالنفصااال هااي
(القارارات التااي تتخااهها جهاة اإلدارة بهاادف تكااوين العملياات القانونيااة المركبااة ،بحياث تكااون هااها
القرارات من العناصر المكونة للعملية المركبة أو تسهم في تكوينها مأ إمكانية فصلها عنها).

اللرع الثالث :تعر ص الرضا االتحاري ا ماراتب
لاام يشاار القضاااء اإلماااراتي صااراحة إلااى تعريااف محاادد للقاارارات القابلااة لالنفصااال عاان
العملية القانونية المركبة ،لكن العديد من تطبيقاته جاء فيها قبول الطعن في م ل هها القرارات التي
تدخل ضمن مراحل تكوين العملية القانونية المركبة عموما ،وقد تناول هاها القضااء تلاك القارارات
المطعون فيها ،باعتبارها قرارا إداريا كسائر القارارات اإلدارياة التقليدياة ،دون أن يتعارض لفكارة
فصلها عن العمليات القانونية المركبة.

 - 1سعيا إلى توضيح الفكرة يمكن أن نستعين بما ميز به فقهاء الشريعة بين الشرط والركن ،حيث عرّفوا الشرط بأنه ما يلزم من
وجودا الوجود ومن عدمه العدم وهو خارج الماهية ،بينما الركن فهو ما يلزم من وجودا الوجود ومن عدمه العدم وهو داخل
الماهية ،فالوضوء يعد شرطا لصحة الصالة لكونه يكون خارج الصالة هاتها ،هلك على خالف الركوع م ال ،كونه يعد ركنا من
أركان الصالة .وهنا يمكن تصوير فكرة هها القرارات بالشرط والركن.
 - 2حكم محكمة القضاء اإلدار في مصر ،المتعلق بالطعن رقم  552لسنة  14ق.ع ،جلسة  ،1973/1/27وقد جاء فيه" :كان من
المتعين قانونا على جهة اإلدارة أن تتعاقد معه باعتبارا صاحا أقل العطاءات إال أنها تنكبت الطريق السليم وتعاقدت مأ الشركة
المشار إليها على الرغم من أن عطاءها كان ترتيبه ال الث بين العطاءات المقدمة في المناقصة ،وعلى هلك ف ن جهة اإلدارة
ب صدا رها هها القرار تكون قد خالفت القانون ووقأ خطأ من جانبها".
 - 3د .عمر ،أبوبكر الصديق .الرقابة القضائية على سلطة اإلدارة في إبرام العقود اإلدارية بطريق المنقصات ،منشورات الحلبي
الحقوقية ،الطبعة اطولى ،2013 ،ص .9
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ففي مجاال العقاود الوظيفياة ،قضات المحكماة االتحادياة العلياا بقباول الطعان باإللغااء علاى
قرار إنهاء العقد الوظيفي ،والاه ينادرج تحات عقاود االساتخدام ،حياث جااء فاي قضاائها "إن كاان
لجهة اإلدارة إنهاء العقود اإلدارية ب رادتها المنفردة إها قدرت أن الصالح العام يقتضي هلك ،ولايس
للطرف اآلخر المتعاقد معها إال الحاق فاي التعاويض إن كاان لاه وجاه ،ف ناه يجاا أن تتاوافر لقارار
اإلنهاء كافة الشروط الالزمة لمشروعية أعمالها المبنية على سلطتها التقديرية").(1
وفي حي يات الحكم السابق ،يتبين أن المحكمة قد قضت ب لغااء القارار الصاادر ب نهااء عقاد
خدمة الطاعن ،واله يستتبعه إنهاء العقد الوظيفي القائم بين الجهة مصدرة القرار وبين الموظاف،
إه يعااد م اال هااها القاارار ماان القاارارات التااي تسااتقل عاان العقااد) ،(2وهااي ماان القاارارات التااي تتعلااق
بالمراحاال الالحقااة لتنفيااه العقااد) ،(3ويقااوم هااها القاارار مقااام تلااك القاارارات التااي تصاادرها اإلدارة
باإلرادة المنفردة لفسخ العقود.
ونشير هنا إلى أن م ل هها القرارات تعد من القرارات القابلة لالنفصال عن العقد اإلدار
متااى كاناات اإلدارة أصاادرتها اسااتنادا لساالطتها ولاايس اسااتنادا لبنااود العقااد) ،(4كمااا ساايتم بيانااه فااي
عناصر هها القرارات وشروط الطعن عليها .ولكن تجدر اإلشارة هنا ،بأن قبول دعوى اإللغاء فاي
م ل هها القرارات يؤكد اتجاا المحكمة بتبني فكرة القرارات القابلة لالنفصال ،إه أن لو كانت تنتهج
في قضاءها منهج اإلدماج لكن عليها رفض دعوى اإللغاء واستدعاء والية القضاء الكامل.

 - 1المحكمة االتحادية العليا ،الطعن  32لسنة  2012إدار  ،جلسة اطربعاء  15ابريل .2012
 - 2قضت محكمة القضاء اإلدار في مصر بالدعوى  167لسنة  11قضائية ،جلسة  27يناير  1957بأنه" :إها كان اإللغاء (إلغاء
العقد) مستندا إلى نص القانون فقط وبالتطبيق طحكامه كان القرار الصادر باإللغاء قرارا إداريا ويطعن فيه أمام محكمة القضاء
اإلدار بدعوى اإللغاء ويدخل في نطاقها ،ويرد عليه طلا وقف التنفيه الخاص بالقرارات اإلدارية ،أما إها كان إلغاء العقد
مستندا إلى نصوص العقد نفسه وتنفيها له ،ف ن المنازعة بشأنه تكون محال للطعن أمام محكمة القضاء اإلدار على أساس
استدعاء الوالية الكاملة لهها القضاء ،"..أوردا د .حسن ،محمد قدر  .العقود اإلدارية ،اآلفاق المشرقة ناشرون ،عمان -
اطردن ،الطبعة اطولى ،2014 ،هامش صفحة .272
 - 3يمكن للقرارات اإلدارية القابلة لالنفصال أن ترد في المراحل الالحقة إلبرام العقد ،وخير دليل ما قضت به محكمة القضاء
اإلدار في مصر بحكمها الصادر في  ،1956/01/18إه جاء فيه "والمحكمة ترى في تحليل العملية القانونية التى تنتهى ب برام
العقد إلى اطجزاء المكونة له أن القرارات السابقة أو الالحقة على العقد ...قرارات إدارية منفصلة عن العقد ومن م يجوز
الطعن فيها باإللغاء بسبا تجاوز السلطة ،ويمكن المطالبة بالتعويض عن اطضرار المترتبة عليها ،إن كان لهها التعويض محل،
أما العقد هاته ف ن المنازعة بشأنه تدخل في اختصاص هها المحكمة بحسا طبيعة العقد واالختصاص المعقود للقضاء اإلدار .
 - 4د .الطماو  ،سليمان محمد .قضاء اإللغاء ،مرجأ سابق ،ص .295
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وفي حكم اخر يتعلق بالطعن علاى قارار اإلدارة مان جاناا المتعاقاد معهاا ،المتناعهاا عان
تحمل مصاريف تعليم اطبناء اطمر اله يخالف بنود العقاد الاوظيفي ،يتباين مان تفاصايل الحكام أن
اإلدارة كانت تتحمل مصاريف تعليم اطبناء ،إلى أن تم تعديل القانون وأضحى مأ هها التعديل عدم
استحقاق هها المتعاقد مصااريف التعلايم اطمار الاه يتعاارض ماأ البناود الاواردة فاي العقاد ،وكاان
قرار اإلدارة على خالف ما كانت تمضي به ،إه صدر باالمتناع عن تحمال المصااريف ،فجااء فاي
هها الحكم" :أن التعاقد مأ الجهة اإلدارية له جانبان أحدهما تعاقد بحات واآلخار إدار تساير فياه
اإلدارة على مقتضى النظام اإلدار  ،ف ها تبين لها أن هناك مخالفة للقوانين واللاوائح فاي جازء مان
قرارهااا اإلدار الااه يتصاال بهااها العقااد جاااز لهااا تصااحيحه وتقويمااه بمااا يتفااق مااأ هااها القااوانين
واللوائح المعمول بها لديها حتى تعود اطمور إلى نصابها الصحيح المقرر قانونا").(1
وممااا قضاات بااه المحكمااة االتحاديااة العليااا بشاأن المراحاال التمهيديااة للتعاقااد أنااه "اطعمااال
التمهيدية من وضأ شروط المناقصة واإلعالن عنها وتلقي العطاءات وتحقيق شروط المناقصاة ام
المفاصاالة بااين العطاااءات ف رساااء المناقصااة ،ولاائن كاناات جميعهااا إجااراءات سااابقة علااى التعاقااد
تسااتهدف التمهيااد إلباارام العقااد ،إال أنااه يتعااين علااى جهااة اإلدارة أن تلتاازم فيهااا اطحكااام والقواعااد
المقررة في القانون؛ هلك أنها ال تعتبر مجرد قواعد تنظيمياة داخلياة تخضاأ فاي تطبيقهاا لمشايئتها،
وإنمااا هااي قواعااد وضااعها المشاارع لصااالح اإلدارة واطفااراد علااى السااواء ،وهاادف بهااا كفالااة حياااد
عمليات المناقصات واحترام مبدأ المساواة بين المتناقصين جميعا ،ومن ام فا ن الخاروج علاى هاها
القواعاد أو اإلخااالل بالمبااادي اطساسااية التاي تحكاام إجااراءات المناقصااة يعتبار عمااال غياار مشااروع
يرتا مسئولية اإلدارة").(2
وهااها العماال لكااي يتساام بعاادم المشااروعية ليرتااا المسااؤولية يجااا أن يتخااه أحااد اطشااكال
القانونية التي تخضأ لرقاباة المحكماة وهاي ماا تسامى باالقرارات القابلاة لالنفصاال ،إه أن الجاناا

 - 1المحكمة االتحادية العليا  -الطعن رقم  83لسنة  20القضائية ،صادر بتاريخ .1999/11/28
 - 2المحكمة االتحادية العليا ،الطعن رقن  422لسنة  20القضائية (مدني).
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الااه تسااير فيااه اإلدارة بمقتضااى النظااام اإلدار فااي التعاقااد ،ماان شااأنه أن يترتااا عليااه صاادور
قرارات إدارية بمفهومها الفني وتعد من م قرارات قابلة لالنفصال عن العقد).(1
وإه لم يشر هها القضاء صراحة إلى تعريف محدد لفكرة القارارات القابلاة لالنفصاال عان
العقود اإلدارية ،ف نه يمكننا استخالص تعري ٍ
ف لها من التطبيقاات التاي جارت علاى أنهاا (القارارات
التي تتصل بالعقد اله تبرمه اإلدارة ،وتسير فيها اإلدارة بمقتضى النظام اإلدار بحيث تصادرها
اإلدارة باااإلرادة المنفااردة بمااا لهااا ماان ساالطة بمقتضااى القااوانين واللااوائح فااي الشااكل الااه يتطلبااه
القانون ،بقصد إحداث أ ر قانوني معين ،ابتغاء تحقيق مصلحة عامة).

المطلب الثانب :تعر ص اللره للرراراا ا رار ة الرا لة لصنلصا
ال يقل أهمية دور شراح القانون في وضأ تعريفات محدد لهها القرارات ،فا ها رجعناا إلاى
فكرة االنعدام في القرارات اإلدارية) (2نجدها بدأت نتيجة دفوع قدمت أمام المحاكم ،فتبناها القضاء
نتيجة صحتها وتماشيها مأ اطسس القانونية والعدالة ،وهو ما ينطبق على هها الفكرة ،فقد بدأت في
مطلأ القرن العشرين ( ،(3))1903عندما باين مفاوض الدولاة أماام مجلاس الدولاة الفرنساي معياارا
ل لفصل بين القرارات التي تندمج ضمن العملية القانونية المركبة ،وبين القارارات التاي تعاد مساتقلة
وترتا أ را قانونيا بهاتها طالبا اإللغاء).(4

 - 1أوردت محكمة القضاء اإلدار في مصر العبارة هاتها في معرض التنويه بفكرة القرارات القابلة لالنفصال ،وهلك بالحكم
الصادر في القضية رقم  1180لسنة  10ق جلسة  1956/11/18إه أوردت "ومن حيث أنه مما يجا التنبيه إليه أن العمليات
ٌ
بحت تختص به المحكمة المدنية ،واآلخر :إدار يجا
التي تباشرها اإلدارة ،منها ما قد يكون مركبا له جانبان :أحدهما تعاقد
أن تسير فيه اإلدارة على مقتضى النظام المقرر لهلك" .وكهلك ما جاء في قضاء مجلس الدولة المصر بالحكم الصادر في
 1947/11/25من أنه "ومن حيث أنه مما يجا التنبيه إليه أن من العمليات التي تباشرها اإلدارة ما قد يكون مركبا له جانبان
ٌ
بحت تختص به المحكمة المدنية ،واآلخر إدار يجا أن تسير فيه اإلدارة بمقتضى النظام اإلدار المقرر لهلك،
أحدهما تعاقد
فتصدر بهها الخصوص قرارات من جانا واحد ،تتوافر فيها جميأ خصائص القرارات اإلدارية وتتصل بالعقد من ناحية اإلهن
به أو إبرامه أو اعتمادا ،وتختص محكمة القضاء اإلدار ب لغاء هها القرارات إها وقعت مخالفة للقوانين أو اللوائح وهلك من
دون مساس بهات العقد اله يظل قائما بحالته إلى أن تفصل المحكمة المدنية في المنازعات المتعلقة به" حكم محكمة القضاء
اإلدار  ،عن مجموعة أحكام المجلس السنة ال انية ،ص.91
 - 2د .الشاعر ،رمز طه .تدرج البطالن في القرارات اإلدارية ،الطبعة الرابعة.2016 ،
 - 3كان أول تطبيق لمجلس الدولة الفرنسي ،وتالا الحكم في القضية الصادرة  1905/08/14والشهيرة بقضية مارتن .Martin
 - 4د .بورسلي ،عادل ماجد .ا ار الحكم في دعوى اإللغاء في القانون اإلدار الكويتي ،إصدارات معهد الكويت للدراسات القضائية
والقانونية ،2015 ،ص .303
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وعلياه ،نسااتعرض فااي هاها المطلااا جهااود شاراح القااانون الااهين صااغوا تعريفااات محااددة
حول القرارات اإلدارية القابلة لالنفصال (الفرع اطول) ،ومن م نحدد مفهوم هها القرارات في فقه
الشريعة اإلسالمية (الفرع ال اني).

اللرع األو  :تعر ص قره الرانون
رغم ما يراا البعض) (1من أن فكرة القرارات اإلدارية القابلة لالنفصال فكرة حدي ة النشاأة
فاااي القاااانون اإلدار  ،إال أن مااان المتفاااق علياااه أن التعريفاااات التاااي أوردهاااا الفقاااه جااااءت متاااأ ر
بالتعريفااات القضااائية ،ومااا زال القضاااء يرساام معااالم هااها الفكاارة فااي أحكامااه حتااى يومنااا هااها،
خصوصا في ما يتعلق باآل ار التي تترتاا علاى هاها اإللغااء ،وتحديادا فاي مجاال العقاود اإلدارياة،
وسنستعرض هنا بعض التعريفات التي أوردها الشراح.
فقد عرف جانا من الفقه القرارات اإلدارية القابلة لالنفصاال بأنهاا "عباارة عان تصارفات
قانونياة تصادر ماان جاناا اإلدارة بمفردهااا – أو السالطات العاماة بصاافة عاماة – فااي إطاار عمليااة
مركبة ،مأ إمكان تجنيا هها التصرفات ،لتم ل علاى حادة قارارات قائماة باهاتها وصاالحة لترتياا
أ ر قانوني معين") .(2ونميال إلاى هاها التعرياف للقارارات القابلاة لالنفصاال كاون هاها القارارات ال
تقتصر على العملية المركبة التي تتم ل بالعقد ،بل قد ترد في جميأ العمليات المركبة.
ويهها جانا اخر من الفقه إلى تعريفها أنها "قرارات بالمفهوم العام للقرار اإلدار  ،فهي
تعبر عن إرادة منفردة لجهة اإلدارة بما لها من سلطة ملزمة في إصدار القاوانين واللاوائح إلحاداث
أ ر قانوني معين سواء ب نشاء مركز قانوني جديد أو التأ ير على المراكز القانونية القائماة باالتغيير
والتعااديل أو حتااى باإللغاااء كليااة ،وه اي تصاادر فااي إطااار عمليااة مركبااة مااأ إمكااان تجنيااا هااها
التصاارفات لتم اال علااى حاادة قاارارات قائمااة بااهاتها وصااالحة لترتيااا أ اار قااانوني معااين كتصاارف

 - 1د .المسلماني ،محمد أحمد إبراهيم .القرارات اإلدارية القابلة لالنفصال في العمليات القانونية المركبة ،دار الجامعة الجديدة،
 ،2014ص  .28وال يرى الباحث أن الفكرة حدي ة حيث بدأت في  1905إال أن ا ار اإللغاء ال زالت محل خالف وتطوّ ر.
 - 2د .سار  ،جورجي شفيق .مرجأ سابق ،ص .43
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قانوني فرد مكتمال ونهاائي فاي حاد هاتاه دون أن يماس هلاك ببااقي المكوناات اطخارى للعملياة أو
يحول دون ترتيا اآل ار القانونية المرجوة من ورائها").(1
في حين هها جانا الاث مان الفقاه إلاى تعريفهاا بأنهاا "قارارات إدارياة تكاون جازءا مان
بنيان عملياة قانونياة تادخل فاي اختصااص القضااء العااد أو اإلدار بنااء علاى واليتاه الكاملاة أو
تخرج من اختصاص أ جهة قضائية ،ولكن القضااء يقاوم بفصال هاها القارارات عان تلاك العملياة
ويقبل الطعن فيها باإللغاء انفرادا").(2
ومن التعريفات التي عرفت بها هها القرارات أنها "كل ما يمكن فصله عن العقاد بادءا مان
القرارات التاي تاؤد إلاى إبارام العقاد أو التاي تصال عناد االقتضااء إلاى قباول اإلبارام وهاي تعتبار
قرارات منفصلة عن العقد إزاء اططراف وإزاء الغير").(3
وأيضا عرفت بأنها "القارارات اإلدارياة التاي تصادر مان جاناا واحاد ،الداخلاة فاي العقاد،
ولكن يمكن فصلها عنه والنظر إليها على استقالل ،ويجوز علاى هاها اطسااس الطعان فيهاا بادعوى
اإللغاء المباشر").(4
وفي الحقيقة ،يمكننا من استقراء التعريفات الساابقة اساتنباط تعرياف محادد لهاها القارارات
بأنها :قرارات إدارية – بمفهومها العام – يلزم من وجودها وجود العملية القانونية المركباة ،وهلاك
بقوة القوانين والتشريعات ،وهي خارجة عن ماهية العملياة المركباة ،بحياث يمكان فصالها اساتقالال
عنها والطعن عليها بدعوى اإللغااء .هلاك أناه يتباين فاي بعاض التطبيقاات القضاائية أن مان شاروط
قبااول الطعاان علااى ه اها القاارارات أن يك اون القااانون قااد أوجااا وجودهااا ضاامن العمليااة القانونيااة
المركبة ،مأ قيام عناصر هها القرار وفق المفهوم العام للقرار اإلدار التاي اساتقرت عليهاا أحكاام

 - 1د .عبدالحميد كمال حشيش ،نقال عن :الحاجي ،طه بن محمد بن سلمان .مرجأ سابق ،ص .29
 - 2د .المسلماني ،محمد أحمد إبراهيم .مرجأ سابق ،ص .28
 RENE CHAPUS - 3نقال عن د .علي ،سعيد حسين .العقود اإلدارية – أداة تمويل المشروع العامة ،المركز القومي لإلصدارات
القانونية ،القاهرة ،الطبعة اطولى.372 ،2016 ،
 - 4د .عمر ،أبوبكر الصديق .مرجأ سابق ،ص .18
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القضاء) ،(1كأن يكون القانون قد نص في أحكام تكوين تلك العملية على وجوا صدور قارار يمهاد
أو يسهم في تكوينها ،بحيث يعد هها القرار من الشكليات المقررة قانونا لقيام العملية المركبة.
وبهها يكون المعيار الفاصل بين القرارات المتعلقاة بالعملياات القانونياة المركباة مان حياث
استقالليتها هو وجودها ضمن ماهية العملية القانونية المركباة أو خروجهاا عناه ،وهاو ماا يشاير لاه
الااابعض ب مكانياااة تجنيبهاااا أو فصااالها اساااتقالال عااان العملياااة المركباااة ،أو ماااا يسااامى بهاتياااة هاااها
القرارات).(2
وبما أنناا بصادد البحاث فاي القارارات التاي تادخل فاي مراحال تكاوين العقاد اإلدار  ،ف نناا
نقصد بالعملية القانونية المركبة العقد اله تبرمه اإلدارة ،بالتالي تشتمل تلك القارارات علاى جمياأ
القرارات التي ترتبط بمراحل تكوين العقد وتساهم في صحة تكاوين تلاك الرابطاة القانونياة ،بحياث
تعرّ ف بأنها القرارات التي تسهم في مراحل تكوين العقاود اإلدارياة ،فيلازم مان وجاود العقاد وجاود
تلك القرارات التي فرض القانون أو الواقأ وجودها.

اللرع الثانب :تعر ص قره الشر عة ا سصم ة
لم يرد ضمن أحكام الشريعة اإلسالمية تعريفاا واضاحا للقارارات القابلاة لالنفصاال ،إال أن
البعض) (3يرى أن فكرة هها الفكرة قد أوردتها الشاريعة اإلساالمية باطسالوا العملاي ،ويادلل علاى
هلك بما هها إليه عمر بن الخطاا – رضي هللا عنه – من توزيأ لألراضي التي فُتحت عنوة فاي
العراق والشام ،حيث أشار ابتداء إلى أن يتم توزيعها مناصفة بين بيت مال المسالمين والمحااربين.
رغم ما يتضح من ظاهر نص اآلية الكريمة في قوله تعالى:

 - 1الدعوى رقم  2لسنة  2القضائية ،المحكمة االتحادية العليا ،جلسة  9من يوليو سنة  ،1975حيث أشارت في قضائها إلى أنه
"وحيث أن االجراءات والقرارات التي ال تنش مراكز أو أوضاعا مستقرة ونهائية بالنسبة للغير يكون من حق اإلدارة سحبها
والرجوع عنها في أ وقت طن القيود التي تفرض على جهة اإلدارة في هها الخصوص إنما تكون في حالة ما إها أنشأت هها
اطوامر مزايا أو مراكز قانونية لمصلحة فرد من اطفراد".
 -2د .سار  ،جورجي شفيق .مرجأ سابق ،ص .50
 -3د .المسلماني ،محمد أحمد إبراهيم .مرجأ سابق ،ص .35
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{واعلموا أنما غنمتم من شيء فاأن هلل خمساه وللرساول ولاهو القرباى واليتاامى والمسااكين وابان
السبيل.(1)}...
وحين عارضه في هلك ك ير من الصاحابة استشاار عشارة مان اطنصاار ،فوافقاوا ،فقضاى
بالتقسيم اآلنف هكرا .وقد استقصى الفقهاء البحث عن اطسباا التي دعت أمير المؤمنين إلى اطخه
بهها الرأ على خالف ظاهر اآلية).(2
فالتصوير هنا أن القرار اطول اله اتخها عمر بن الخطاا كان قارارا إدارياا يقضاي باأن
يااتم تقساايم اطرض المفتوحااة بالمناصاافة علااى أنااه قاارار احتساااا القساامة ،واعتااراض الك ياار ماان
الصااحابة والمهاااجرين كااان بم ابااة الطعاان باإللغاااء علااى هااها القاارار – المتصااور علااى أنااه قاارا ٌر
منفص ٌل – وإه انعقد ما قام علاى أسااس هاها القارار بتقسايم اطرض مناصافة ،فقاد نظار االعتاراض
باستشارة عشرة من اطنصار ،فقضي بصحة هها القرار ،بالتالي كاان اطمار بالمناصافة؛ فهاو باهلك
إيراد على قرار نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة.
وقد اسا ُتخلص مان هاها التطبياق تعريفاا للقارارات القابلاة لالنفصاال بأنهاا "تصارف إدار
نهائي يصدر من سلطة عامة ويؤ ر في المراكز القانونياة ويساهم فاي تكاوين عملياة مركباة ويمكان
الطعن عليه استقالال دون التأ ير على باقي مكونات العملية النفصالها عناه ،غيار أن الحكام ب لغائاه
يؤد إلى إلغاء العملية بأكملها").(3
ويدلل كهلك على وجود الفكرة في تطبيقات الشريعة اإلسالمية بعقد الجزية ،باعتبارا عقدا
تجريه إحدى السلطات العامة فاي الدولاة اإلساالمية ماأ أهال الكتااا الاهين تام فاتح أرضاهم صالحا.
فهها العقد يهادف إلاى المصالحة العاماة ويتضامن شاروطا غيار مألوفاة فاي العقاود الخاصاة وتكاون

 -1سورة اطنفال ،اية.40 :
 -2د .المسلماني ،محمد أحمد إبراهيم .مرجأ سابق ،ص ،34حيث أورد في أسباا تعطيل هها النص عدة أسباا ترجأ للمصلحة
العامة واختالف اطحكام باختالف العلل باعتبار أن الشريعة تصلح لجميأ اطزمان والظروف.
 - 3د .المسلماني ،محمد أحمد إبراهيم .مرجأ سابق ،ص .36
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الدولة أحد أطرافه ،فقيام هها العقد يتخلله العديد من اإلجراءات والقرارات التمهيدية التاي يمكان أن
تكون محال للطعن عليها استقالال عن العقد ،م ل :قرار تقدير قيمة الجزية.

الم حث الثانب :اناصر وأركان وشروط الرراراا ا رار ة الرا لة لصنلصا
بينااا سااابقا أن القاارار اإلدار عمومااا يعاارف بأنااه إفصاااح اإلدارة فااي الشااكل الااه حااددا
القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سالطة بمقتضاى القاوانين واللاوائح وهلاك بقصاد إحاداث أ ار
قااانوني معااين متااى كااان هلااك جااائزا وممكنااا وكااان الباعااث عليااه ابتغاااء المصاالحة العامااة .وبمااا أن
القرارات اإلدارية القابلة لالنفصال ،ما هي إال قرارات إدارية وفاق المفهاوم الساابق تتخاهها الجهاة
اإلدارية ضمن عملية قانونية مركبة وإلى جانبها ،فهل يلزم لقيام هها القرارات شروط تختلاف عان
القرار اإلدار بمفهومه التقليد ؟ وهل تختلاف عناصار القارارات القابلاة لالنفصاال وأركانهاا عماا
هي في القرارات اإلدارية عموما؟
لها نخصص هها المبحث لإلجابة علاى هاها التسااؤالت ،بحياث نباين فياه عناصار وأركاان
القرار اإلدار القابل لالنفصال (المطلا اطول) ،م ننتقال باهلك إلاى تحدياد شاروط قياام القارارات
اإلدارية القابلة لالنفصال عن العقد اإلدار (المطلا ال اني) .وهلك تمهيدا لتمييزها عن غيرهاا مان
اطعمال واطنظمة القانونية المشابهة في المبحث ال الث من هها الفصل.

المطلب األو  :اناصر وأركان الرراراا ا رار ة الرا لة لصنلصا
ولئن كان القرار اإلدار القابل لالنفصال واقعا ضمن عملية قانونية مركبة ،إال أن هلك ال
يخرجه عن كونه قرارا إداريا) ،(1بالتالي يستلزم لقيام هها القرارات تحقق العناصر واطركان هاتها
التااي يتطلبهااا القااانون فااي القاارارات اإلداريااة وفااق المفهااوم التقليااد لهااا) ،(2وبااهلك يساار علااى
القرارات القابلة لالنفصال ما يسر على القرارات اإلدارية وفقا لمفهومهاا العاام ،وهاو ماا أخاه باه
 - 1د .سار  ،جورجي شفيق .مرجأ سابق ،ص .47
 - 2د .الشهاو  ،عاطف محمد شوقي سيد أحمد .مرجأ سابق ،ص .47
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القضاء اإلدار في مصر بهكرا فاي معارض القارارات التاي تساهم فاي تكاون العقاد" ،أن مان هاها
اإلجراءات ما يتم بقرار من السلطة اإلدارية المختصة له خصاائص القارار اإلدار ومقوماتاه مان
حيث كونه إفصاحا عن إرادتها الملزمة بناء على سلطتها العامة بمقتضاى القاوانين واللاوائح بقصاد
إحداث أ ر قانوني تحقيقا لمصالحة عاماة يتغياهاا القاانون") .(1وال شاك أن هاها العناصار واطركاان
تعتباار ماان اطجاازاء التااي تقااوم عليهااا هااها القاارارات وجااودا وصااحة ،لااها نبح اث فااي هااها المطلااا
عناصاار القاارار القاباال لالنفصااال(الفرع اطول) ،اام نتطاارق طركااان هااها القاارارات باعتبارهااا ماان
أوجه الطعن(الفرع ال اني).

اللرع األو  :اناصر الرراراا ا رار ة الرا لة لصنلصا
تتساام القاارارات القابلااة لالنفصااال بالعناصاار هاتهااا الت اي تجعاال منهااا قاارارات إداريااة)،(2
فيشترط فيها أن تصدر عن سلطة إدارياة عاماة ووطنياة ،ساواء كانات هاها السالطة جهاة إدارياة أو
شخصا من أشخاص القانون العام).(3
كما يجا أن يكون القرار صادرا باإلرادة المنفردة ،وأن يرتاا أ ارا قانونياا) ،(4ماأ اطخاه
في االعتباار التميياز باين القارارات اإلدارياة وباين اطعماال اطخارى كاطحكاام القضاائية واطعماال
التشريعية) ،(5حيث تخضأ هها اطعمال وإن تمت من خاالل أشاخاص القاانون العاام لنظاام قاانوني
يختلف عن النظام القانوني اله يسر على القرارات اإلدارية).(6

 -1محكمة القضاء االدار في مصر ،طعن رقم  456لسنة  17ق.ع  -جلسة .1975 - 4 - 5
 -2د .الشهاو  ،عاطف محمد شوقي سيد أحمد .مرجأ سابق ،ص .55
 -3د .العبدهللا ،صالح حسين علي .سلطة اإلدارة في سحا القرار اإلدار  ،دار الكتا والو ائق القومية ،المكتا الجامعي الحديث،
 ،2016ص .19
 -4د .الشهاو  ،عاطف محمد شوقي سيد أحمد .مرجأ سابق ،ص .57
 -5د .الطماو  ،سليمان محمد .النظرية العامة للقرارات اإلدارية ،مرجأ سابق ،ص  / 175ص .183
 -6د .جمعة ،محمد سمير محمد .مرجأ سابق ،ص ( . 37حيث ال يمكن الطعن على اطعمال التشريعية إال بعدم الدستورية ،كما أن
اطعمال القضائية لها نظامها القانوني الخاص اله يتم ل بالطعن فيها باالستئناف والنقض وغيرها من الوسائل القضائية ضمن
شروط محددة ،ورغم اختالف االتجاهات القضا ئية في تحديد معيار خاص بتلك اطعمال وفق الشكلية والموضوعية ،إال أنه
يغلا عليها بعدها عن القرارات اإلدارية موضوع البحث).
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وبااالنظر إلااى أن عناصاار القاارار اإلدار عمومااا ،هااي هاتهااا عناصاار القاارارات اإلداريااة
القابلة لالنفصال أو الداخل في مراحل تكوين العملية المركبة ،ف ن هلك يتطلا مناا أن نعارج عليهاا
سريعا لكونها تدخل ضمن أوجه قيام هها القرارات.

أوالً :صرور الررار من السلطة ا رار ة
يقااوم هااها العنصاار علااى صاادور القاارار وفقااا للمعيااار الموضااوعي أو العضااو  .فهااو مان
الناحية العضوية يستبعد كل تعبير ال يصدر عن السلطات التنفيهية أو الدستورية ،وبهلك يستبعد كل
قارار صاادر ماان سالطات غيار وطنيااة ،أو مان فارد ال يملااك سالطة إصادار القاارار) ،(1كماا يسااتبعد
اطعمال الصادرة عن السلطة التشريعية أو القضائية ،حيث يكون الشأن في أعمال هاتين السالطتين
وفاق المعيااار الشاكلي أو العضااو  .أماا ماان الناحياة الموضااوعية فيجاا أن يصاادر القاارار اإلدار
باعتبااارا ممارسااة للساالطة العامااة ،فيصاادر هااها القاارار تعبياارا عاان الساالطة اإلداريااة ،بحيااث يكااون
متصال بالوظيفاة اإلدارياة للسالطة التنفيهياة) ،(2وهاو ماا قضات باه االتحادياة العلياا بأناه "هاو عمال
قانوني من جانا واحد ،يصدر باإلرادة الملزمة إلحدى الجهات اإلدارية في الدولة").(3
أما القرارات التي تصدر عن أفراد القاانون الخااص ،فقاد جارى االعتاراف بهاا فاي فرنساا
است ناء باعتبارها قرارات إدارية في حالتين ،اطولى تتم ل في حالة الموظف الفعلي ،واطخرى في
حاالت عقود االمتياز التي تجريها السلطة اإلدارية) ،(4وقد استقرت علاى هلاك أيضاا أحكاام مجلاس
الدولااة المصاار فااي القاارارات الصااادرة ماان بعااض النقابااات المهنيااة أو الهيئااات والفاارق التجاريااة
والمجالس الطائفياة الدينياة ،والسابا فاي هلاك يعاود لماا لهاا مان سالطات وامتياازات م ال االحتكاار
وفرض الرسوم وسلطة وضأ اللوائح وغيرها من السلطات).(5

 - 1د .القيسي ،أعاد علي حمود .مرجأ سابق ،ص .283
 - 2د .ع مان ،جمال عباس .مرجأ سابق ،ص .135
 - 3المحكمة االتحادية العليا ،الطعن  533لسنة  2009إدار  ،جلسة  15ابريل .2009
 - 4د .الحلو ،ماجد راغا مبادي القانون اإلدار  ،دار القلم ،دبي – اإلمارات العربية المتحدة ،الطبعة اطولى ،1990 ،ص ،160
كما يشير في مرجعه الختالف االتجاهات حول االعتراف بهها القرارات كقرارات إدارية.
 - 5د .علي ،غاز كرم .مرجأ سابق ،ص .203
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ثان اً :صرور الررار ا رار المنلرر للسلطة ا رار ة
يتم اال القاارار اإلدار فااي إفصاااح الجهااة عاان رغبتهااا فااي إحااداث أ اار قااانوني ،وإفصاااح
اإلدارة باأ ساابيل كااان سااواء باتخاااه تصاارف إيجااابي أو ساالبي أو ضاامني ،يعااد قاارارا إداريااا متااى
تااوفرت فيااه العناصاار الا الث للقاارار اإلدار  ،إال أن هااها القاارار يجااا أن يكااون صااادرا باااإلرادة
المنفردة لإلدارة) ،(1بحيث ال يتوقف على قبول أو رضى الغير ،ويكون هلاك متاى كاان هاها القارار
صادرا من الجهة اإلدارة نتيجة ممارسة سلطتها العامة المقررة لها بالقوانين أو اللوائح.
فقيااام العماال القااانوني نتيجااة إرادتااين يعااد عقاادا تبرمااه اإلدارة) ،(2والقاارارات التااي تصاادر
استنادا لبنود العقد ،ال تع ّد قرارات إدارية بمفهومهاا الفناي ،طنهاا ال ُتعاد وتصادر تعبيارا عان إرادة
اإلدارة المنفردة ،وقد قضت المحكمة اإلدارية العليا في مصر ،بأن "من المقارر أن القارارات التاي
تصدرها الجهة اإلدارية المتعاقدة استنادا إلى نصوص العقد ال تعد قرارات إدارية بمعناها المساتقر
عليه حينما تكون تعبيرا عن اإلرادة المنفاردة للجهاة اإلدارياة بماا لهاا مان سالطة بمقتضاي القاوانين
واللوائح ،وإنما تعد إجراء من إجراءات العقد حيث استندت إليه وأعملت ما تضمنته نصوصه").(3

ثالثاً :صرور الررار كعم قانونب نهائب
يقصد بالعمل القانوني كل عمل َتقصد منه اإلدارة إحداث ا ار قانونية ،ويكاون هلاك عنادما
ُتؤد قراراتها إلى التغيير في المراكز القانونية ،م ل إنشاء مركاز قاانوني أو تعديلاه أو إلغائاه)،(4

 - 1ويتحقق هلك حين تستند اإلدارة في إصدار القرار إلى سلطتها العامة .واطساس القانون لتلك السلطة محل خالف ،إه يرى جانا
من الفقه أن هها السلطة يعود أساسها إلى فكرة المرفق العام وتطورا بعد القرن التاسأ عشر ،وجانا اخر يرى أن أساس هها
السلطة يعود إلى فكرة القوة والسلطة في اإلخضاع والبطش والتسلط الممارس على المحكومين وإجبارهم على الخضوع له،
حيث كان يمارس الحكام محكوميتهم المطلقة من خالل اطجهزة واإلدارات التي بنوها بنفوههم ومقدراتهم ،م تطورت فكرة
السلطة العامة في القرن التاسأ عشر ،وأصبحت تعني الحق في استعمال سطلة وقوة اطمر والنهي باإلرادة المنفردة والملزمة
لألفراد من اإلدارة ،وبعد هها تغير مفهومها في القرن العشرين وأصبحت فكرتها قائمة على فكرة فنية وقانونية تتضمن مجموعة
اطساليا واالمتيازات والقيود التي تستعين بها اإلدارة في أداء المهام المخولة بتنفيهها بما ينصا في المصلحة العامة .يُراجأ:
د .غاز كرم علي ،مرجأ سابق ،ص  .37ويُراجأ كهلك :مودع فريدة ،سلطة اإلدارة في إنهاء العقد اإلدار  ،مهكرة لنيل
درجة الماجستير ،2015/2014 ،ص .26
 - 2د .علي ،غاز كرم .مرجأ سابق ،ص .201
 - 3محكمة القضاء اإلدار في مصر ،الطعن رقم  13837لسنة  50ق.ع ،جلسة .2008/4/15
 - 4المحكمة االتحادية العليا ،الطعن رقم  200لسنة  2017إدار  ،جلسة  27ديسمبر  ،2017وجاء في حكمها" :من المقرر في الفقه
والقضاء اإلدار أن الخطابات أو الكتا أو المراسالت بين اإلدارات في خصوص وضعية معينة ال تنش أو ترتا بهاتها
مراكز قانونية لألشخاص المعنيين بها ،وال تنهض إلى مرتبة القرارات اإلدارية الفتقادها ركنا جوهريا من أركان القرارات
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فااالقرارات التااي ال ترتااا ا ااارا قانونيااة ال تكااون محااال للطعاان عليهااا باإللغاااء ،وتساامى باطعمااال
المادية ،فقد تصدرها اإلدارة عن قصد تمهيدا لعملية قانونية ،وقد تكون غير إرادية كالتي تنتج عان
خطأ أو إهمال).(1
وقااد قضاات المحكمااة االتحاديااة العليااا فااي هااها اإلطااار أن "ماان المقاارر فااي الفقااه والقضاااء
اإلدار أن الخطابات أو الكتا أو المراسالت بين اإلدارات في خصوص وضاعية معيناة ال تنشا
أو ترتا بهاتها مراكز قانونية لألشاخاص المعنياين بهاا ،وال تانهض إلاى مرتباة القارارات اإلدارياة
الفتقادها ركنا جوهرياا مان أركاان القارارات اإلدارياة – اإليجابياة أو السالبية – وهاو ركان المحال
اله يتم ل في إنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني معين لصاحا الشأن في القرار اإلدار ").(2
وعليه يجا أن تكون القرارات التي تادخل فاي مراحال تكاوين العملياات القانونياة المركباة
ترتا ا ارا قانونية ،وهو ما أكدته المحكماة االتحادياة العلياا باشاتراطها أناه "إها لام يتضامن القارار
اط ر القانوني ف نه ال تكتمل له عناصر القرار اإلدار كالتعليمات الداخلياة وإ باات الحالاة وبااطعم
اطعمال المادية واإلجراءات التنفيهية").(3
كما ويجا أن تتسم هها القرارات بالنهائية ،هلك أن القرار اله يحتاج تصديقا من جهة أو
ساالطة أعلااى ال يعااد فااي عااداد القاارار النهااائي) ،(4وهااو بهااها ال يصالح أن يكااون منعااى بااالطعن فيااه
باإللغاء) ،(5ما لم يكن وجه الطعن فيه قائما على فكرة االختصاص هاتها.

اإلدارية – اإليجابية أو السلبية – وهو ركن المحل اله يتم ل في إنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني معين لصاحا الشأن
في القرار اإلدار ".
 - 1د .شحادة ،موسى مصطفي .القانون اإلدار – دراسة مقارنة ،إ راء للنشر والتوزيأ ،ع ّمان ،الطبعة اطولى ،2012 ،ص .263
 - 2د .الشمر  ،رشا عبدالرزاق جاسم .صفة النهائية في القرار اإلدار  ،المركز القومي لإلصدارات القانونية ،القاهرة ،الطبعة
اطولى ،2016 ،ص .28
 - 3المحكمة االتحادية العليا ،الطعن  174لسنة  – 2017إدار  .وقد أورد القضاء اإلدار المصر أن بعض قرارات إ بات الحالة
يُمكن أن تعد هات أ ر قانوني فيجوز الطعن عليها باإللغاء ،ويعود السبا في هلك إلى فكرة المصلحة .ونرج المقارنة في هها
الموضوع إلى الفصل ال اني من الدراسة.
 - 4د .خليفة ،عبدالمنعم عبدالعزيز .اطسس العامة في العقود اإلدارية ،المركز القومي لإلصدارات القانونية ،القاهرة ،الطبعة االولى،
 ،2008ص .362
 - 5د .الشمر  ،رشا عبدالرزاق جاسم .مرجأ سابق ،ص .50
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وكهلك اطمر بالنسبة لألعمال التمهيدية والتحضيرية واالستشارات ،فم ال هاها اطعماال ال
ترتا بهاتها مراكز قانونية تعطي لألفراد حقا بالطعن عليها باإللغاء لعدم تمتعها بالصافة التنفيهياة،
إه قضت المحكمة االتحادية العليا بأن "مشاروع القارار بترقياة موظاف إلاى الدرجاة اطعلاى ال يعاد
من قبيل القرارات النهائية إه ال يعدو أن يكون عمال ماديا ال ينش حقوقا أو مركازا شارعيا يحمياه
القانون طالما لم يستجمأ عناصر ومقومات القرار اإلدار ومنها صدورا ممن يملكاه وفاي الشاكل
اله يحددا القانون").(1

اللرع الثانب :أركان الرراراا الرا لة لصنلصا
نشير إلى أن القرارات اإلدارية القابلة لالنفصال تقوم على اطركان هاتهاا التاي تقاوم عليهاا
القاارارات اإلداريااة عمومااا ،وهااي اطركااان المتم لااة فااي :االختصاااص ،والساابا ،واإلفصاااح وفااق
الشكل اله حددا القانون ،والمحل ،والغاية .لها سنعرض سريعا تفاصيل تلك اطركان لكونها تدخل
ضمن أوجه الطعن في هها القرارات التي تدخل ضمن مراحل تكوين العمليات القانونية المركبة.

أوالً :ركن االختصاص
يعارف االختصااص بأنااه السالطة أو الصااالحية القانونياة التاي يتمتااأ بهاا متخااه القارار فااي
إصااادار قااارارا مااان الناحياااة النوعياااة (الموضاااوعي) والزمنياااة والمكانياااة) ،(2والقاعااادة أن تحدياااد
االختصاص هو من عمل المشرع) ،(3فيتحدد االختصاص نوعياا وزمانياا ومكانياا بموجاا القاانون
عامة ،فيمكن تحديدا بالقواعاد الدساتورية أو القانونياة أو اللاوائح والتشاريعات اطخارى المكملاة)،(4
ومن هها اإلطار أكدت المحكمة االتحادية العليا على أنه "يجا أن يصدر القرار اإلدار من الهيئة

 - 1المحكمة االتحادية العليا في حكمها المتعلق بالطعن  341لسنة  2011إدار .
 - 2د .الحلو ،ماجد راغا مبادي القانون اإلدار  ،مرجأ سابق ،ص.172
 - 3المحكمة االتحادية العليا ،الطعن  408لسنة  2013إدار  ،قضت أنه "من المقرر في الفقه والقضاء اإلدار ،أنه إها كان تحديد
قواعد االختصاص من عمل المشرع وعلى الموظف أو ال هيئة المنوط بها إصدار القرار اإلدار أن تلتزم حدود االختصاص
كما رسمها المشرع ،إال أن هلك مشروط بتحديد الموضوع الهى عهد به المشرع إلى تلك الجهة االدارية صالحية إصدار القرار
بشأنه".
 - 4على هها اطساس يشبه البعض قواعد االختصاص في القانون العام بأهلية التصرف في القانون الخاص ،استنادا إلى أن الفكرتان
تقومان على فلسفة واحدة وحدة قدرة الشخص على التصرف ،راجأ :د .إعاد علي حمود القيسي ،مرجأ سابق ،ص .297
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التي حاددها المشارع ،أ مان جهاة مختصاة ب صادارا تتاوافر لهاا الصاالحية القانونياة للتعبيار عان
إرادة الدولااة والقيااام بمااا عهااد بااه إليهااا وأن تضااطلأ بهااها الصااالحية فااي إطااار الحاادود التااي بينهااا
القانون وفي الدائرة التي يحددها") .(1بالتالي ،على الموظف أن يلتزم حدود االختصاص كما رسمه
المشاارع صااراحة أو ضاامنا) .(2ولكااون أن ركاان االختصاااص يعتباار ماان النظااام العااام ،لااها فتخلفااه
يترتا علياه بطاالن القارار الصاادر) ،(3ومتاى كاان هلاك كاان هاها القارار مشاوبا بعادم المشاروعية
وكان محال للطعن فيه باإللغاء).(4
وكااهلك الحاال فااي القاارار اإلدار القاباال لالنفصااال عاان عقااود اإلدارة ،ينبغااي التقيااد بهااها
االختصاص متى ما عهد به المشرع طحد اطشخاص ،كما هو الحال م ال في لجنة فض المظاريف
في المناقصات العامة) ،(5حيث تعتبر هها اللجنة هي المختصاة بفاض مظااريف العطااءات وتحدياد
أفضاالهم ،ويلتاازم صاااحا االختصاااص فااي توقي اأ عقااد المناقصااة أن يبرم اه مااأ ماان رساات عليااه
المناقصة ،واله تعينه هها اللجنة بقرار يصدر عنها ال عن غيرها) ،(6فمتى تم تعياين المتعاقاد ماأ
اإلدارة من جهة أخرى غيار مختصاة كاان قارار التعياين (اختياار المتعاقاد) قارارا مشاوبا باالبطالن
نتيجة عدم اختصاص مصدرّ ا .م ال هلاك أن ياتم إرسااء المناقصاة علاى شاخص تام تحديادا بقارار
صادر من لجنة أخرى غير اللجنة المعنياة ب رسااء المناقصاة ،أو بموجاا قارار إدار صاادر عان

 - 1المحكمة االتحادية العليا ،القضية  2س  2ق .ع .م .بتاريخ .1975/07/09
 - 2د.الطماو  ،محمد سليمان .القضاء اإلدار الكتاا اطول ،مرجأ سابق ،ص .693
 - 3يختلف البطالن الناتج عن تخلف ركن االختصاص في القرارات اإلدارية ،إه يعد بطالنا يصل إلى حد انعدام هها القرار متى كان
مشوبا بعيا جسيم م ل التعد على اختصاص السلطات ،ويسمى لدى البعض (عيا اغتصاا السلطة) ،وعيا االختصاص
البسيط .يُراجأ د.الطماو  ،محمد سليمان .القضاء اإلدار  -الكتاا اطول :قضاء اإللغاء ،دار الفكر العربي ،القاهرة،2015 ،
ص .693
 - 4د .شحادة ،موسى مصطفي .القانون اإلدار – دراسة مقارنة ،إ راء للنشر والتوزيأ ،عمّان ،الطبعة اطولى ،2012 ،ص .298
 - 5قضت المحكمة اإلدارية في مصر بقولها إن" :لجنة البت سواء في المناقصة أو المزايدة إنما تختص باتخاه ما يلزم من
اإلجراءات لتعيين أفضل المناقصين أو المزايدين وفقا لما رسمه القانون وهلك حتى يتسنى للسلطة اإلدارية المنوط بها إبرام
العقد مباشرة اختصاصها في هها الشأن" القضية رقم  1640لسنة ( 40ق) بتاريخ .1994-12-3
 - 6قضت المحكمة اإلدارية في الطعن رقم  1266لسنة  33ق.ع ،جلسة  ،1996/11/26بأنه "يقتصر دور لجنة البت علي تعيين
أفضل المتناقصين أو المزايدين طبقا لإلجراءات التي رسمها القانون ...يعتبر هلك إجراء تمهيديا في عملية التعاقد التي تتميز
بأنها عملية مركبة ...يأتي بعد هلك دور السلطة المختصة ب برام العقد ...إها رأت إبرامه ف نها تكون ملزمة بمن اختارته لجنة
البت ...اختصاص جهة اإلدارة في هها الشأن هو اختصاص مقيد يقابله من ناحية أخرى سلطة تقديرية تتم ل في عدم التعاقد
طسباا تتعلق بالمصلحة العامة كأن يكون سعر المزاد أقل ك يرا من القيمة السوقية ،والعرض المقدم من المتزايد هو إيجاا ال
ينعقد بعد العقد إال إها قبلت جهة اإلدارة وأخطرت المتزايد برسو المزايدة عليه".
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موظف غير مخول ،ف ن هها القرار الصادر بتحديد المتعاقاد ماأ اإلدارة ،يكاون محاال للطعان علياه
باإللغاء نظرا لتخلف االختصاص.
وفي هلك ههبت المحكمة االتحادية العليا بترتيا المسؤولية على هها اطساس باهكرها" :أن
المشرع ...قاد أخضاأ المناقصاات العاماة لمباادي أساساية هاي العالنياة والمسااواة وحرياة المنافساة
والية إرساء المناقصة ،وألزم جهة اإلدارة بأن تفصح عن اطسباا التي دعتها إلى عادم اطخاه باأ
عطاء ،واستهدف من هلك تقييد حرية جهة اإلدارة في اختيار المتعاقد فأوجا عليها أن تتبأ طريقاا
مرسوما لكي تصل إلى تعيين أفضل المتناقصين وفقا للقانون ،...فقد بت ...أن لجنة البات أوصات
بترسية المناقصة علاى مؤسساة الطااعن ...غيار أن رئايس الادائرة أصادر قارارا باساتبعاد الطاعناة
وترسية المناقصاة علاى المتنااقص ال الاث ...دون الرجاوع إلاى لجناة البات إلباداء الارأ وتوضايح
أسباا االستبعاد .(1)"...إه يتبين من هها الحكم أن إصادار قارار يساتبعد أفضال المتناقصاين وإبارام
العقد مأ شخص غير الشخص اله عينته لجنة البت يعاد ماأ اطعماال غيار المشاروعة ،إه أن فاي
هاها الحالاة إبارام العقاد مان صااحا االختصااص هات طبيعاة مقيادة ،يلازم علياه التقياد بالتعاقاد ماأ
الشخص اله عينته اللجنة باعتبارها المختصة في تحديد أفضل المتناقصين.

ثان اً :ركن الشك
يقصد بشكل القرار المظهر الخارجي له ،وهو الشكل اله يظهر فياه هاها القارار وفقاا لماا
يحددا القانون) ،(2فا ها ماا اساتلزم القاانون مارور العمال با جراءات أو اتبااع شاكليات معيناة مقاررة
للمصالحة العامااة أو الخاصاة ،فا ن علاى اإلدارة اتباعهااا واحترامهاا قباال إصادار القاارار) .(3كماا لااو
 - 1المحكمة االتحادية العليا ،الطعن رقم  94لسنة  25القضائية (مدني).
 - 2د .العبدهللا ،صالح حسين علي .سلطة اإلد ارة في سحا القرار اإلدار  ،دار الكتا والو ائق القومية ،المكتا الجامعي الحديث،
 ،2016ص .27
 - 3اطصاال أن القاارار اإلدار ال يتطلااا شااكلية معينااة إال إها نااص القااانون صااراحة علااى هلااك ،كمااا إها نااص علااى توقيااأ معااين ،أو
صدورا مكتوبا أو مسببا أو صدورا بعد إجراء معين لها ف ن عيا الشكل بهاته ال يؤد إلى بطالن القارار الاه شاابه هاها العياا
إال إها نص القانون صراحة على بطالن هها القرار في حال لم يستوفِ الشكلية المطلوبة ،أو كان يترتا على تخلاف هاها الشاكلية
قيام عيا جسيم وجوهر مان شاأنه أن ياؤ ر فاي مضامون القارار ويغيار مان جاوهرا .وهاها ماا أكدتاه المحكماة االتحادياة العلياا:
"قواعد الشكل في إصدار القرار اإلدار ليست كأصل عام هدفا في هاتها أو طقوسا ال مندوحة مان اتباعهاا تحاتم جازاء الابطالن،
وإنما هي إجراءات ح ُّدها المصلحة العامة ومصلحة اطفراد على السواء ،يفارق فيهاا باين الشاكليات الجوهرياة التاي تناال مان تلاك
المصلحة ويقدح إغفالها في سالمة القرار وصحته ،وغيرهاا مان الشاكليات ال انوياة وعلياه ال يبطال القارار اإلدار لعياا شاكلي،
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استوجا القانون تسبيا قرار مجلس التأديا ،أو إجراء التحقيق قبل إصادار العقوباة ،أو أخاه رأ
هيئة معينة قبل إصدار القرار).(1
وفااي مجااال القاارارات القابلااة لالنفصااال عمومااا أو التااي تاادخل فااي مراحاال تكااوين العقااود
تحديدا ،ف ن الشكلية المطلوبة تتقرر كهلك بموجاا القاانون أو الواقاأ) ،(2وم اال هاها القارارات فاي
العقود اإلدارية ،أن يلزم المشارع الجهاة اإلدارياة أن تكاون بعاض العقاود وفقاا للمناقصاات العاماة،
حيث يهدف من هلك إلى غايات متعلقة بالصالح العام ،م ل توفير اطموال العاماة مان خاالل التعاقاد
بأقاال اطسااعار الممكنااة ،فتنحص ار حريااة اإلدارة فااي التعاقااد مااأ المناااقص الااه تعينااه لجنااة فااض
المظاريف أو العطاءات بموجا قرار تصدرا باعتبارا أفضل المتقدمين).(3
ف ها نص القانون صراحة على شكلية معينة في هها اللجنة كما لو حادد صافة اطعضااء أو
عيَّنهم بأنفسهم ،وتخلفت هها الشكلية في قرار اللجنة ،ف ن قرارها ب رساء المناقصة يكون داخال في
مراحاال تكااوّ ن هااها العقااد اإلدار ويصاابح محااال للطعاان فيااه باإللغاااء ،خصوصااا إها نااص القااانون
صراحة على بطالن القرار متى ما تخلفت تلك الشكليات .كما أن صدور قارار مان لجناة البات فاي
العطاءات في حد هاته يعد من الشكليات الالزمة لتكوين العملية التي تنتهي بالعقد.

إال إها نص القانون على البطالن لدى إغفال اإلجراء ،أو كان اإلجراء جوهريا في هاته ،يترتا على إغفاله تفويت المصلحة التاي
عنى القانون بتأمينها ،ومن م بطالن القرار بحسا مقصود الشارع منه ،أما إها كان اإلغفال متداركا من سابيل اخار دون مسااس
بمضمون القرار اإلدار وسالمته موضوعيا وضمانات هو الشاأن واعتباارات المصالحة العاماة الكامناة فياه فا ن اإلجاراء الاه
جرى إغفاله ال يستو إجراء جوهريا يستتبأ الابطالن" .الطعان  116لسانة  2010جلساة اطربعااء  16يونياو  .2010وماأ هلاك
ف ن الطعن باإللغاء لتخلاف الشاكلية أساساا ال يغال ياد اإلدارة عان تصاحيح القارار وإصادارا مان جدياد وفاق الشاكلية التاي تطلبهاا
القانون .فقد قضت محكمة القضاء اإلدار في مصر "المحكمة إنما تفصل في مدى سالمة القرار مان حياث الشاكل الاهى يتطلباه
القااانون أو اإلجااراءات التااي أوجااا ترساامها أو الساالطة المختصااة ب صاادارا ....إلغاااء القاارار ال يخاال بحااق الساالطات التأديبيااة فااي
ممارسة سلطتها مان جدياد ....بعاد تنقياة القارار مماا شاابه مان عياوا شاكليه وإصادارا علاى الوجاه الاهى يتطلباه القاانون" (طعان
محكمة القضاء اإلدار  ،مصر ،رقم  42لسنة  27ق.ع ،جلسة .)1985/6/15
 - 1د .شحادة ،موسى مصطفي .مرجأ سابق ،ص .279
 - 2المحكمة االتحادية العليا ،الطعن رقم  116لسنة  2010إدار  ،جلسة اطربعاء  16يونيو .2010
 - 3نشير هنا أن القرارات القابلة لالنفصال في حد هاتها ممكن أن تكون من الشكليات المقررة للعملية القانونية المركبة إها ما تطلا
وجودها القانون ضمن المراحل التمهيدية لتكوين العملية.
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ثالثاً :ركن الس ب
يشير البعض) (1إلى أن القرار أو اطمر اإلدار إنما هو عمل إراد  ،وهلك لكونه إفصاحا
عاان إرادة اإلدارة الملزمااة ،وحيااث إن كاال عماال إراد ال بااد أن يااتم عاان اختيااار تااوحي بااه فكاارة
معينة ،فهها الفكرة ال بد أن تكون نتيجة طمر خارجي عن مصدر اطمار صااحا اإلرادة ،وهاو ماا
يسميه البعض بالحالة الواقعية أو القانونية .لها يعارف العدياد ركان السابا فاي القارار اإلدار بأناه
"حالة قانونية أو واقعية بعيدة عن رجل اإلدارة ومستقلة عن إرادته تتم فتاوحى لاه بأناه يساتطيأ أن
يتدخل وأن يتخه قرارا ما") ،(2وهو ما قضت به المحكماة االتحادياة العلياا باأن "السابا فاي القارار
اإلدار  ،هو الحالة الواقعية أو القانونية التاي تحمال اإلدارة علاى اتخااه قرارهاا بقصاد إحاداث أ ار
قانوني .وهها القرار ليس عنصرا شخصيا أو نفسيا لدى متخه القرار ،وإنما هو عنصر موضاوعي
خارجي من شأنه أن يبرر صدور القرار").(3
واطصل أن اإلدارة غير ملزمة ب يراد السبا فاي قراراتهاا ،هلاك أن المفتارض فاي أعماال
اإلدارة مشروعيتها بقيامها للمصلحة العامة ،ويقأ عاء اإل بات على من يدعي عكس هلك ،بيد أنه
متى ما ألزم القانونُ اإلدار َة ب يراد السبا كاان لزاماا عليهاا بياان اطساباا التاي حملتهاا علاى اتخااه
قرارها) ،(4وأينما أوردت الجهة اإلدارية السبا ،سواء ب لزام من القانون أو ب رادتها ،بسط القضاء

 - 1د .الطماو  ،سليمان محمد .القضاء اإلدار قضاء اإللغاء ،مرجأ سابق ،ص  .921وبهها التعريف نجد من ينفي أ أ ر للسبا
على صحة القرار اإلدار  ،بحجة أن السبا هو أمر خارج عن إرادة الجهة اإلدارية وأ را ال يتجاوز إلهام فكرة اتخاه القرار،
حيث يتم ل التصميم على اتخاه القرار في أمر اخر هو الغاية أو الهدف من اتخاه القرار .أما الراجح فعكس هلك ،حيث يشترك
السبا مأ ركن الغاية في توليد إرادة اتخاه القرار من قبل الجهة اإلدارية ،وعليه ف ن السبا والغاية ركنان مستقالن يترتا على
تخلف أحدها بطالن القرار .راجأ في هلك مرجأ د .الطماو  ،سليمان محمد .النظرية العامة للقرارات اإلدارية ،مرجأ سابق،
ص [ .202وهو ما يهها إليه العميد دوجي ،والعميد دونار]
 - 2د .الطماو  ،سليمان محمد .النظرية العامة للقرارات اإلدارية ،مرجأ سابق ،ص .200
 - 3جاء في حكم المحكمة االتحادية العليا المتعلق بالطعن  182لسنة  2012إدار  ،جلسة اطربعاء  14نوفمبر  2012أن السبا
بعنصرا الموضوعي الخارجي" :هو ضمانة ضد اتباع اإلدارة الهوى فيما تتخها من قرارات".
 - 4د .الطماو  ،سليمان محمد .القضاء اإلدار  -قضاء اإللغاء ،مرجأ سابق ،ص  .921ويهكر بأن "اإلدارة ليست ملزمة أن تهكر
سبا تدخلها إال حيث يحتم القانون عليها هلك ،فيصبح التسبيا عنصرا من عناصر الشكلية الجوهرية التي يترتا على إغفاله
بطال ن القرار من ناحية الشكل .ومن هلك نستطيأ القول بأن تخلف الشكلية ال يُبطل القرار اإلدار إال إها نص القانون صراحة
على بطالن القرار لتخلف الشكلية ،إنما إها كان القانون يفرض شكلية على القرار تتم ل في التسبيا كانت هها الشكلية جوهرية
تخلفها يرتا البطالن وإن لم ينص القانون على هلك".
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رقابته على مشروعية السبا وقيامه) .(1والسبا في القرار يجا أن يتحقق ويظال قائماا ابتاداء مان
الحالة الواقعية أو الخارجية التي تحمل اإلدارة على اتخاه القرار إلى حين صدور القرار فعال).(2
وعلى هاها تسار اطحكاام العاماة للسابا فاي القارار اإلدار هاتهاا علاى القارارات القابلاة
لالنفصال والتي تدخل في تكوين العمليات المركباة ،هلاك أن القارار اطخيار يعاد إفصااحا مان جهاة
اإلدارة ب رادتهااا المنفااردة بمااا لهااا ماان ساالطة بموجااا القااوانين واللااوائح ،تهاادف منااه إلااى تحقيااق
مصالحة عاماة ،وهااو ماا أكاادا القضااء المصاار بقولاه إن "ماان هاها اإلجاراءات ماا يااتم بقارار ماان
السلطة اإلدارية المختصة له خصائص القرار اإلدار ومقوماته").(3
إال أنه تجدر اإلشارة إلى احتمال أن يكون القرار القابال لالنفصاال ساببا فاي اتخااه العملياة
القانونية المركبة ،كما لو صدر قرار من إحدى اللجان المختصة ب بوت مخالفة ،فيتخه علاى أسااس
هها القرار قرا ٌر اخر يأخه اطول سببا له ،كما سنبح ه في الفصل ال اني.

را عاً :ركن المح
ويقصد بالمحل ،الموضوع اله يرد علياه القارار ،وهاو المتم ال فاي اآل اار القانونياة التاي
يرتبهااا مباشاارة ،سااواء باإلنشاااء أو التغيياار أو اإللغاااء) .(4ويسااميه الاابعض بعيااا مخالفااة القواع اد
القانونية ،ويعد هها الركن أهم أوجه الطعن ،حيث إن الرقابة القضائية ترد على الشاق الموضاوعي

 - 1د .الحلو ،ماجد راغا مبادي القانون اإلدار  ،مرجأ سابق ،ص .167
 - 2صالح حسين علي العبدهللا ،مرجأ سابق ،ص  .29وفي هها اإلطار قضت المحكمة االتحادية العليا في الطعن رقم  643لسنة
 2008إدار  .بأن "إها كان للموظف أن يقدم استقالته في أ وقت ،ف ن له كهلك أن يعدل عنها ب رادته ،ويكون هلك بطلا
مكتوا ،غير أن هها العدول ال ينتج أ را إال إها اتصل بعلم الجهة اإلدارية ،قبل قبول استقالته ،طن العدول عن االستقالة
يستوجا قيام هها اال ستقالة ،ف ن كان قد تعلق بها القبول ،انتهت خدمة الموظف ،وال يكون مة استقالة قائمة يمكن أن يرد عليها
السحا أو العدول والعكس صحيح ،ف ها سحا الموظف استقالته قبل قبولها ،فال يكون مة موضوع معروض على الجهة
اإلدارية ،لتصدر فيه قرارها ،ف ن أصدرت رغم هلك قرارها بقبول االستقالة بعد أن كان الموظف قد سحبها ،ف ن قرارها يكون
مخالفا للقانون لقيامه على طلا غير قائم في الواقأ .كهلك قضت محكمة القضاء اإلدار في مصر بأن "أسباا القرارات
اإلدارية يجا أن تكون محققة الوجود وقائمة من وقت طلا إصدارها إلى وقت صدورها ،بحيث تصدر تلك القرارات قائمة
عليها باعتبارها أسسا صادقة ولها قوام في الواقأ" .الحكم الصادر في  24فبراير  ،1949أوردا د .الطماو  ،سليمان محمد.
النظرية العامة للقرارات اإلدارية ،مرجأ سابق ،ص  .214ويورد الحكم الصادر في  22فبراير " :1950أن اإلدارة ال تستطيأ
قبول استقالة الموظف بعد تقديمها إال إها أصر عليها حتى صدور القرار ،ف ها عدل عن استقالته في أ وقت قبل أن تقبلها
اإلدارة ،انعدم أساس القرار ،بالتالي استحال إصدارا".
 - 3محكمة القضاء اإلدار  -الطعن رقم  456لسنة  17ق  -جلسة .1975/4/5
 - 4د .شحادة ،موسى مصطفي .مرجأ سابق ،ص .292
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من القرار ،وتستهدف مطابقته طحكام القانون العام ،مأ إمكانية تحققه قانونا وواقعيا وكاهلك جاواز
قيامه).(1
وهها العيا لم يعد مقصورا على مخالفة القانون باعتبارا قاعدة قانونية عامة مجردة ،إنماا
ينظر إليه بمنظور أوسأ ،فكل إخالل بقاعدة عامة مجردة وكل مساس بمركز قانوني مشروعُ ،يعد
مخالفة للقانون تستوجا الحكم باإللغاء) ،(2ومن اطم لة على القواعد القانونية العامة ،القواعاد التاي
تقررهااا الدساااتير والتشااريعات ،أو مبااادي القااانون العااام ،أو حتااى العقااود) ،(3فقااد قضاات محكمااة
القضاء اإلدار في مصر أن "اطصل ان الدولاة هاي المتكلفاة با دارة المرافاق العاماة ،فا ها عهادت
الدولة أمرا لقيام ب دارة المرفق ،لم يخرج الملتزم في اإلدارة عان أن يكاون معاوناا ونائباا عنهاا فاي
أمر من أخص خصائصاها ...وهاها اطسالوا مان أسااليا إدارة المرافاق العاماة ال يعتبار تناازال أو
تخليااا ماان الدولااة عاان المرفااق العااام ،باال تظاال ضااامنة ومساائولة قِب ا َل أفااراد الشااعا عاان إدارتااه
واستغالله ،...وبمقتضى هلك تتدخل الدولة في شائون المرفاق العاام كلماا اقتضات المصالحة العاماة
التدخل  -أساس هلك :عقد االلتزام يجعل الملتزم في مركز الئحي عام يخول الملتزم حقوقا مساتمدة
من السلطة العامة ويسوغ للدولة تعديل هها المركز ب رادتها المنفردة كلما اقتضت ظاروف المرفاق
هلك ودون حاجة الى االتفاق على هلك مقدما مأ الملتزم أو المنتفعين بالمرفق").(4
وعليه ف ن القرارات التي تصدرها اإلدارة فيما يتعلق بالمرفق المتعاقد عليه بعقد االلتازام،
وكهلك القرارات التي يصدرها الملتزم إزاء المنتفعين ،ال تعد من قبيال القارارات القابلاة لالنفصاال
عن العقد اإلدار (عقد االلتزام) ،إنما تعد قرارات إدارية وفقا لمفهومها التقليد .

 - 1د.الطماو  ،محمد سليمان .القضاء اإلدار  :الكتاا اطول ،مرجأ سابق ،ص .806
 - 2د.الطماو  ،محمد سليمان .القضاء اإلدار  :الكتاا اطول ،مرجأ سابق ،ص .838
 - 3د .حسن ،محمد قدر  .مرجأ سابق ،ص  . 272وقد أورد ما قضت به محكمة القضاء اإلدار في القضية رقم  485لسنة  7ق
بتاريخ  27يناير  1957من أن "عقد االلتزام ينش في أهم شقيه مركزا الئحيا يتضمن تخويل الملتزم حقوقا مستمدة من السلطة
العامة يقتضيها قيام المرفق واستغالله ،وهها المركز الالئحي اله ينشئه االلتزام واله يتصل بالمرفق العام هو اله يسود
العملية بأسرها ،أما المركز التعاقد فيعتبر تابعا له" ص .273
 - 4المحكمة اإلدارية – مصر ،القضية رقم  2285لسنة ( 31ق) بتاريخ .1992/02/09
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ونشير أخيرا ،أن الموضوع (المحل) في القرارات القابلة لالنفصال عن العقد اإلدار  ،له
هات اطحكام التي ترد على موضوع القرار اإلدار التقليد  ،فيجا أن يرتاا أ ارا قانونياا ويكاون
هها اط ر ممكنا وجائزا ومشروعا وفق القانون.

خامساً :ركن الغا ة
يقصد بالغاية من القرار اإلدار المصلحة العامة) (1التي تبتغيها أو تهدف إليهاا الجهاة فاي
إصدار قرارها ،فالسلطات التي تتمتأ بها الجهة اإلدارية ال تعاد غاياة باهاتها بال هاي سابيل لتحقياق
الهدف الرئيسي لإلدارة) ،(2بالتالي إها انحرفت غاية هها الجهة وابتغت تحقيق مصالحة خاصاة لهاا
أو مصلحة خاصة للغير ،كان هها القرار محال للطعن عليه باإللغاء لصدورا معيبا بعيا الغاية).(3
واطصل أن الجهة اإلدارية إنما تبتغي من أعمالها تحقيق الصالح العام ،ومن يادعي عكاس
هلك عليه إ باته ،بيد أن المشرع قد يورد العديد من اإلجراءات والشكليات المطلوبة لصدور القارار
أو العملية المركبة ،وعادة ما تفرض تلك اإلجراءات والشاكليات لضامان تحقياق المصالحة العاماة،
ف ها ما تخلفت تلك الشكليات أو اإلجراءات جاز الطعن عليها باإللغاء).(4
وقااد أكاادت المحكمااة االتحاديااة العليااا هلااك إه قضاات بااأنّ "مضاامون الرقابااة علااى أعمااال
اإلدارة ،هو التحقق من مدى مراعاتهاا للشاروط التاي يتطلبهاا القاانون فاي اتخااه أ عمال أو قارار
صادر عنهاا") ،(5كماا قضات باأنّ "المشارع يفارض فاي بعاض الحااالت علاى اإلدارة ،وقبال اتخااه

 - 1والقصد في المصلحة العامة التي تتغياها الجهة اإلدارية هو الصالح العام ككل ،فقد قضت محكمة القضاء اإلدار في مصر بأنه
"ال يقصد بالصالح العام صالح فرد أو فريق أو طائفة من اطفراد ،فهلك محض صالح خاص ،كما ال يقصد به مجموع مصالح
اطفراد الخاصة ،فالجمأ ال يمكن أن يرد على أشياء متما لة لها نفس الطبيعة والصفة ،وم ل هها المصالح الخاصة متعارضة
متضاربة ،يمكن إضافتها بعضها لبعض للخروج بنتائج للجميأ ،وإنما المقصود بالصالح العام هو صالح الجماعة ككل مستقلة
ومنفصلة عن احاد تكوينها" ،الطعن  565لسنة  20ق ،جلسة  ،1969/7/3مجموعة أحكام المحكمة في الث سنوات ،ص
.870
 - 2د .الحلو ،ماجد راغا مبادي القانون اإلدار  ،مرجأ سابق ،ص .168
 - 3د .علي ،غاز كرم .مرجأ سابق ،ص .213
 - 4د .علي ،مصطفي كامل محمد .الشروط واإلجراءات السابقة على عمل السلطة المتعاقدة وا ارها على عقود اإلدارة-دراسة
مقارنة ،رسالة دكتوراا ،جامعة القاهرة ،2006 ،ص .2
 - 5المحكمة االتحادية العليا ،الطعن  182لسنة  2012إدار  ،جلسة اطربعاء  14نوفمبر .2012
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قرار معين ،القيام ب جراءات تمهيدية ،ومن ام يجاا علاى اإلدارة االلتازام بسالوك هاها اإلجاراءات
باعتبارها من الضمانات اطساسية لحماية حقوق اطفراد").(1
مااان هلاااك جميعاااه ،تكاااون للقااارارات اإلدارياااة القابلاااة لالنفصاااال عااان العقاااد اإلدار هات
العناصر واطركان التي تدخل في خصائص ومقومات القرارات اإلدارية عموما ،ولكن قاد يارد أن
تكون هها القرارات إحدى اطعمال واإلجراءات التاي تمهاد لصادور عملياة قانونياة مركباة ،فتعمال
المحكمة الرقابة على صحتها لضمان الوصول للصالح العام في اطعمال النهائية المركبة ،وهلك ما
عبرت عنه محكمة القضاء اإلدار في مصر بأنه "أنه من اطصول المسالمة أن اإلدارة ال تساتوى
مأ االفراد في حرية التعبير عن اإلرادة في إبرام العقود  -إدارية كانت أو مدنياة  -هلاك أنهاا تلتازم
فااي ه اها الساابيل ب ا جراءات وأوضاااع رساامها الشااارع فااي القااوانين واللااوائح كفالااة الختيااار أفضاال
اطشخاص للتعاقد سواء من حيث اطهلية أو حسن السمعة أو الكفاياة الفنياة أو المالياة ،وضامانا فاي
الوقت هاته للوصول الى أنسا العروض وأك رها تحقيقا للصالح العام بحسا الغاية التي تساتهدفها
االدارة من إبرام العقود ،وجلي من هلك أن العقد الاهى تكاون اإلدارة أحاد اطرافاه ...ينبغاي التميياز
في مقام التكييف بين العقد الهى تبرمه اإلدارة وبين اإلجراءات التاي تمهاد بهاا إلبارام هاها العقاد أو
تهي لمولدا ،هلك أنه بقطأ النظر عان كاون العقاد مادنيا أو إدارياا فا ن مان هاها اإلجاراءات ماا ياتم
بقاارار ماان الساالطة اإلداريااة المختصااة ولااه خصااائص القاارار اإلدار ومقوماتااه ماان حيااث كونااه
إفصاحا عن إرادتها الملزمة بناء على سلطتها العامة بمقتضى القوانين واللاوائح بقصاد إحاداث أ ار
قانوني تحقيقا لمصلحة عامة يتغياها القانون").(2
كااهلك مااا قضاات بااه المحكمااة االتحاديااة العليااا "أن المشاارع قااد أخضااأ المناقصااات العامااة
لمبادي أساسية هاي العالنياة والمسااواة وحرياة المنافساة والياة ارسااء المناقصاة ،...واساتهدف مان
هلك تقييد حرية جهة اإلدارة في اختيار المتعاقد فالزم عليها أن تتبأ طريقا مرسوما لكي تصل إلاى

 - 1المحكمة االتحادية العليا ،الطعن رقم  360لسنة  ،2012جلسة اطربعاء الموافق  14نوفمبر .2012
 - 2محكمة القضاء اإلدار  ،الطعن رقم  456لسنة  17ق  -جلسة .1975/4/5
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تعيين أفضل المتناقصين وفقا للقانون فنظم إجراءات التعاقاد بطرياق المناقصاة بحياث تجار علاى
مرحلتين :اطولى منها ما تشمل اطعماال التمهيدياة ،وال انياة ياتم فيهاا ابارام العقاد ،وكانات اطعماال
التمهيدية من وضأ شروط المناقصة واإلعالن عنها وتلقى العطاءات وتحقيق شروط المناقصاة ام
المفاضاالة بااين العطاااءات ف رساااء المناقصااة ،ولاائن كاناات جميعهااا إجااراءات سااابقة علااى التعاقااد
تسااتهدف التمهيااد إلباارام العقااد ،إال أن يتعااين علااى جهااة اإلدارة أن تلتاازم فيهااا اطحكااام والقواعااد
المقررة في القانون ،هلك أنها ال تعتبر قواعد تنظيمياة داخلياة تخضاأ فاي تطبيقهاا لمشايئتها ،وإنماا
هي قواعد وضعها المشرع لصالح اإلدارة واطفراد على السواء ،...ومن م فا ن الخاروج عان هاها
القواعد واإلخالل بالمبادي اطساسية التي تحكم إجراءات المناقصة يعتبر عمال غير مشروع يرتا
مسؤولية اإلدارة").(1

المطلب الثانب :شروط ق ام الرراراا ا رار ة الرا لة لصنلصا ان العرر ا راري
من استقراء التعريفات الخاصة بالقرارات القابلة لالنفصال ،وبعاد بياان أن لهاها القارارات
هات العناصر واطركان التي يستلزم وجودها فاي القارارات اإلدارياة عموماا ،يجادر عليناا التسااؤل
متااى نكااون أمااام قاارارا إداريااا قااابال لالنفصااال عاان العقااد اإلدار ؟ وهاال يوجااد ضاابط لتحديااد هااها
القرار ك حدى اطعمال التي تقوم بها اإلدارة عن غيرا من اطعمال التي ال تعد مان قبيال القارارات
القابلة لالنفصال؟
ولكي نجيا هها التساؤالت نقسم المطلا لعدة فروع ،إه يتبين لنا – من أحكام القضااء –
أن القرار اإلدار القابل لالنفصاال يتحقاق قياماه فاي ال اة شاروط رئيساية ،يتم ال أولهاا فاي كاون
القرار قرارا إداريا وفقا للمفهاوم العاام (الفارع االول) ،أماا ال ااني فيتم ال فاي أن يكاون هاها القارار
مرتبطا بعملية قانونية مركبة تقاوم بهاا الجهاة اإلدارياة (الفارع ال ااني) ،ماأ إمكاان فصاله عان هاها

 - 1المحكمة االتحادية العليا ،الطعن رقم  94لسنة  25قضائية (مدني).
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العملية المركبة ،ويتم ل الشرط اطخير في أن تكون العملية القانونية المركبة عبارة عن عقد تجريه
الجهة اإلدارية (الفرع ال الث).

اللرع األو  :أن كون الررار قراراً إرار ا ً وقرا ً للملهوم العام
ويقصااد ماان هااها الشاارط ،أن يتااوفر للقاارار القاباال لالنفصااال جميااأ خصااائص ومقوم اات
القرار اإلدار عموما) ،(1بحيث تتوافر فيه جميأ عناصر القارار اإلدار  ،باأن يكاون صاادرا مان
جهة إدارية وطنية ،وأن يكون عمل نهائيا مرتبا آل ار قانونية جائزة وممكنة ،وكاهلك أن تتحقاق لاه
جميأ اطركان الالزم لقيامه بالشكل السليم ،بحيث يصدر من الجهة المختصة ،وبالشكل اله حاددا
القانون ،طسباا وغايات مشروعة) .(2على أن هها القرارات تصدر من السلطة اإلدارية المختصة
ولها خصائص القرار اإلدار ومقوماته.
فالقرار اإلدار القابل لالنفصال وإن كان يقأ ضمن عملياة قانونياة مركباة ،إال أن هلاك ال
يخرجه عن كونه قرارا إداريا ،ف ها شاا هاها القارار أحاد العياوا الاه تشاوا القارارات اإلدارياة
جاز لكل ه مصلحة أن يطعن عليه باإللغاء ،وهو ما قضت به محكمة القضاء اإلدار في مصار
بهكرها أن "من هها اإلجراءات ما ياتم بقارار مان السالطة اإلدارياة المختصاة لاه خصاائص القارار
اإلدار ومقوماته من حيث كونه إفصاحا عن إرادتهاا الملزماة بنااء علاى سالطتها العاماة بمقتضاى
القااوانين واللااوائح بقصااد إحااداث أ اار قااانوني تحقيقااا لمصاالحة عامااة يتغياهااا القااانون ،وم اال هااها
القرارات وإن كانت تسهم في تكوين العقد وتستهدف إتمامه ف نها تنفرد في طبيعتها عن العقد مادنيا
كان أو إداريا وتنفصل عنه ،ومن م يجوز له الشأن الطعن فيها باإللغاء استقالال") ،(3فتعتبر هها
العناصر واطركان من اطجزاء التي تقوم عليها هها القرارات وجودا وصحة.

 - 1د .سار  ،جورجي شفيق .مرجأ سابق ،ص .47
 - 2د .الشهاو  ،عاطف محمد شوقي سيد أحمد .مرجأ سابق ،ص .47
 - 3محكمة القضاء اإلدار  ،الطعن رقم  456لسنة  17ق  -جلسة .1975/4/5
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اللرع الثانب :االرت اط عمل ة قانون ة مرك ة
يعرف البعض العملية المركبة من الناحية القانونية بأنها "مهماة تقاوم بهاا اإلدارة أو تتاولى
مهمة مراقبتها ،تساتلزم قياام اإلدارة بمجموعاة مان اطعماال القانونياة والتصارفات المادياة الالزماة
للقيام بهها المهمة")(1؛ وهو ما يعناي أن لهاها العملياة عناصار ال اة ،يتم ال أولهاا فاي المهماة التاي
تقوم بها اإلدارة تمييازا باين ممارساات اإلدارة لألنشاطة التاي تضاطلأ بهاا باهاتها ،وباين ممارساتها
طعمال الرقابة التي يقوم بها أشخاص القانون الخاص إلشباع الحاجات العامة ،أماا العنصار ال ااني
فيتم ل في الوسائل والسبل التي تنتهجها اإلدارة لتحقيق تلك المهام ،بينما يتم ل العنصر ال الاث فاي
قيام الرابطة الحتمية بين تلك المهام والوسائل.
كما عرفت العملية المركبة بأنهاا "عباارة عان سلسالة متصالة مان الحلقاات تم ال القارارات
التمهيدية أو المساعدة أو المؤازرة أو المعاونة التي تؤد إلى القرار النهائي") ،(2وهها يعناي لازوم
تاوفر شاارطين كاي نكااون أمااام عملياة قانونيااة مركباة ،يتم اال اطول فااي االساتمرارية بااين مكوناتهااا
وأجزائهااا أو مراحلهااا والقاارارات التااي تتخااه خاللهااا ،أمااا ال اااني فهااو شاارط النوعيااة أو الهاتيااة
واالستقاللية بين تلك اطجزاء) .(3وهاو ماا يسامى بالرابطاة الحتمياة ،باين المهماة التاي تضاطلأ بهاا
اإلدارة ووسائل تحقيقها.
فالقرارات اإلدارية القابلة لالنفصال ال بد أن تدخل وتتعلق بعمليات قانونية مركبة ،بحياث
تكون هناك رابطة ما بين القرار القابل لالنفصال والعملية التي ينادمج فيهاا ،ويتحقاق هاها االرتبااط
بمجرد مساهمة القرار في تكوين العملية المركبة حتى يضحى عنصرا من عناصرها ،بحيث يكون

 -1د .حماد ،أشرف محمد خليل .مرجأ سابق ،ص ( . 17يوضح مفهوم العملية من الناحية اللغوية بأنها مجموعة من وقائأ تحدث
معا وتؤد مجتمعة إلى حدوث أمر خاص) .جاء توضيح لصورة اطعمال القانونية المركبة في الطعن رقم  552لسنة  14ق.ع
 ،جلسة  ،1973/1/27إه قضت " :يستفاد من هلك أن اتحاد الصناعات بوصفه شخصيا من أشخاص القانون العام وهو المهيمن
على انتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية له أن يصدر قرارات إدارية نهائية تتعلق بالعملية االنتخابية بدءا من إعداد جداول
االنتخابات حتى إعالن نتيجتها -وبالتالي فأن قرارا النهائي إعالن نتيجة االنتخابات إلحدى الغرف الصناعية هو محطة قرارات
مركبة بدءا من إعداد القوائم وانتهاء ب عالن نتيجة االنتخابات"
 -2د .سار  ،جورجي شفيق مرجأ سابق ،ص .44
 -3د .الطماو  ،سليمان محمد .اطسس العامة للعقود اإلدارية ،مرجأ سابق ،ص .183
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هها القرار صادرا بمناسبة العملية المركبة كحلقاة مان حلقاتهاا) ،(1وإال كانات قارارات إدارياة وفاق
المفهوم التقليد لها ،ومن اطم لة على تلك اطعمال ،أعمال السيادة ،م ل :اطعمال المنظماة لعالقاة
الحكومااة بالبرلمااان ،واطعمااال المتعلقااة بااالحرا والعالقااات الخارجيااة ،واطعمااال المتعلقااة بناازع
الملكية الخاصة للمنفعة العامة ،وفيها :القارار المقارر للمنفعاة العاماة ،عملياة الحصار ،مرحلاة نقال
الملكية ،وتقدير التعويض .ومن أم لتها في مجال العقود ،قرار استبعاد أحد المتقدمين للمناقصة فاي
العقود اإلدارية ،قرار إرساء المناقصاة علاى أحاد العطااءات) ،(2كماا أن مان أم لتهاا كاهلك قارارات
التعيين على الوظيفية العامة القابلة لالنفصال عن عقود التعيين.
وجدير بنا هنا أن ننوا إلى أن هها القرارات اإلدارية القابلة لالنفصاال يمكان الطعان عليهاا
استقالال أمام القضاء دون العملية المركبة ،حيث إن هها القرارات ال تدخل ضمن مكونات وأجزاء
العملية المركبة بهاتها ،إه يمكن فصلها دون أن تؤ ر في تمام العملية المركبة) ،(3وهاو ماا سانتناوله
في الفصل ال اني من هها الدراسة ضمن شروط دعوى إلغاء القرار القابل لالنفصال.

اللرع الثالث :وجور ارر إراري تمث قب العمل ة الرانون ة المرك ة
حيث يتعلق موضوع البحث بالقرارات الخاصة بالعقود التي تبرمها اإلدارية ،فيمكن تم يل
العملية القانونية المركبة في العقد اإلدار اله تقوم به جهة اإلدارة دون اطعمال القانونية المركبة

 - 1الحاجي ،طه بن محمد بن سلمان .مرجأ سابق(chapus): La operation complex lorsque une decision .37 ،
final ne peut etre prise qu’oprese intrvention d’une ou de du si eurs decision successives,
spcialement edictees pour perrmetter la realisation de l’operation dont la decision on final est la
 butissement. Chapus: court de contontieux administratif les cours du drcit, 1979, p.248.نقال عن د.
محمد المسلماني ،مرجأ سابق ،ص .29
 - 2د .جمعة ،محمد سمير محمد .مرجأ سابق 133 ،وما بعدها.
 - 3د .سار  ،جورجي شفيق .مرجأ سابق ،ص .50
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اطخرى .وإه استقر الفقه والقضاء علاى أن العقاد اإلدار ) ،(1هاو العقاد الاه يبرماه أحاد أشاخاص
القانون العام بقصد تسيير مرفق عام أو إدارته وتظهر فيه نية اإلدارة اطخاه بأحكاام القاانون العاام،
بحيث يتضمن شروطا است نائية أو غير مألوفاة فاي القاانون الخااص ،فنكاون أماام عقاد إدار متاى
اجتمعت الحاالت التالية:
 أن تكون اإلدارة طرفا في العقد. أن يكون موضوع العقد متصال بمرفق عام. أن تظهر نية اإلدارة في اطخه بأساليا القانون العام.وتجدر اإلشارة في هها أن فكرة القرارات القابلة لالنفصال قاد تارد أيضاا فاي جمياأ أناواع
العقود التي تبرمها اإلدارة ،فال يقتصر الموضوع على العقود اإلدارية بالمعنى الفني ،بل ممكن أن
ترد في مراحل تكوين العقود التي تبرمها اإلدارة التي يسر عليها قواعد القانون الخاص.
وبما أن المشرع يبتغي تحقيق المصلحة العامة في إبرام تلك العقود كونها تتعلاق باالمرافق
العامة ،فعادة ما يتطلا بعض اطعمال التمهيدية م ل اإلجراءات أو االشتراطات لضمان تكوّ ن تلك
العقود للصاالح العاام) ،(2وقاد يتضامن مان تلاك اطعماال التمهيدياة قارارات تصادرها اإلدارة ابتغااء
تكوين هها العقد .وم ال تلك القرارات في تنظيم عملية العقد اإلدار  ،القرار المتعلق باإلعالن عن

 - 1قضت المحكمة االتحادية العليا في الطعنين  483و  486لسنة  2013على أن " أن من المقرر وعلى ما استقر عليه الفقه
والقضاء اإلدار الحديث أن العقد اإلدار يقوم على عنصرين أحدهما ابت وهو المعيار العضو بأن يكون أحد أطراف العقد
شخصا من أشخاص القانون العام  ،وعنصر اخر متغير أو ما يسمى بالعنصر التعاقبي أو التخيير  ،وهو احتواء العقد على
شروط است نائية غير مألوفــة ،أو إشراك المتعاقد مأ اإلدارة في تنفيه المرفق العام ،فتوافر أحدهما يسبغ الصفة اإلدارية على
العقد وتضحى قواعدا هي الواجبة التطبيق على المتعاقدين" .كما جاء في محكمة القضاء اإلدار في مصر بالطعن رقم
 13837لسنة  50ق.ع ،جلسة  ،2008/4/15وجاء في نص الحكم" :من المقرر في قضاء المحكمة اإلدارية العليا أن العقد
يعتبر إداريا إها كان أحد طرفيه شخصا معنويا عاما ،وكان إبرامه بشأن نشاط متصل بمرفق عام ،وتضمن شروطا غير مألوفة
في نطاق القانون الخاص " ،كهلك يعرف العقد اإلدار بأنه العقد اله يبرمه شخص معنو من أشخاص القانون العام بقصد
إدارة مرفق أو بمناسبة تسييرا وأن تظهر نيته في اطخه بأسلوا القانون العام وهلك بتضمين العقد شرطا أو شروطا غير مألوفة
في عقود القانون الخاص ،يُراجأ في هلك د .ع مان ،جمال عباس .مرجأ سابق ،ص .17
 -2د .عمر ،أبوبكر الصديق .مرجأ سابق ،2013 ،ص .9
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المناقصات العامة أو المزايدات ،كهلك القارار الصاادر باساتبعاد أحاد المتناقصاين ،أو قارار إرسااء
المناقصة ،أو القرار الصادر ب لغاء المناقصة).(1
وقااد اسااتقر الفقااه والقضااء) (2علااى أن العقااود التااي تجريهااا اإلدارة فااي كاال ماان المزاياادات
والمناقصات ما هي إال عملية قانونية مركبة يسبقها العديد مان اإلجاراءات والتصارفات التاي تمهاد
لقيام هها العملية ،وقد أوردت محكمة القضااء اإلدار فاي مصار فاي منطاوق حكام لهاا أناه "يجاا
التفرقة بين العقد هاتاه أو بعباارة أدق الربااط التعاقاد وباين القارارات اإلدارياة التاي يتوقاف عليهاا
انعقادا ،إه إن هها القرارات تعتبر مستقلة عن العقد ويجوز الطعن فيها").(3
وباهلك تظهاار جليااا مقومااات القاارارات الداخلااة فااي مراحاال تكااوين العقااود اإلداريااة ،وهااي
القرارات التي تقبل االنفصال عن تلاك العقاود ،إه تخضاأ هاها القارارات للعناصار واطركاان هاتهاا
التااي تقااوم عليهااا القاارارات اإلداريااة التقليديااة ،واطصاال أناه ال بااد لخضااوع تلااك القاارارات للرقابااة
القضائية أن يكاون القارار ظااهرا بالشاكل الاه يقبال الطعان علياه أماام هاها القضااء ،بحياث يكاون
إفصاحا عن رغبة اإلدارة بما لها من سلطة في إحداث ا ار قانونية معينة متاى ماا كاان هلاك جاائزا
وممكننا بمقتضى القوانين واللوائح بقصد تحقيق المصلحة العامة.

 -1د .خليفة ،عبدالعزيز عبدالمنعم .مسؤولية اإلدارة عن تصرفاتها القانونية ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية ،2007 ،ص  .21ورأت
محكمة القضاء اإلدار في مصر بمعرض رفض إلغاء قرار يتضمن إلغاء المزايدة بأن" :إها رأت لجنة البت أن أعلى
العطاءات سعرا في المزايدة يقل عن أسعار السوق مما يستوجا إلغاء المزايدة واعتمدت توصياتها من السلطة المختصة ولم
ي بت مة انحراف بالسلطة ف ن القرار الصادر باإللغاء يكون صحيحا ،أساس هلك :أن المشرع استهدف من إلغاء المزايدة في
م ل هها الحاالت تحقيق مصلحة الخزانة العامة فيما يعود عليها من الفرق بين قيمة أعلى عطاء و القيمة السوقية " .الطعن رقم
 1505لسنة  29ق.ع  ،جلسة .1986/11/29
 -2قضت المحك مة االتحادية العليا في دولة اإلمارات العربية المتحدة في حكمها الصادر في الطعن رقم  93لسنة  5ق.ع ،بأن "من
اطصول المقررة في شأن إبرام العقود اإلدارية أن المناقصة طريق تسلكه اإلدارة لتختار بمقتضاا أفضل من يتقدمون للتعاقد
معها ،بتغليا مصلحة المرفق العام المالية مقرونة بالمصلحة الفنية التي تبدو في اختيار المناقص اطفضل كفاءة وحسن سمعة،
ولهها ا لطريق مراحل ال ة :اطولى طرح المناقصة من اإلدارة وتقدم اطفراد والشركات بالعطاءات ،وال انية فحص وإرساء
المناقصة ،و ال ها إبرام العقد" ،كما قضت المحكمة هاتها بأن "ما يسبق العقد من إجراءات فهي مراحل تحضيرية ال تنش
الرابطة العقدية" .يُنظر :د .الحلو ،ماجد راغا مبادي القانون اإلدار  ،مرجأ سابق ،ص.234
 - 3حكم محكمة القضاء اإلدار  -مصر 18 ،نوفمبر  ،1965دعوى  1180لسنة  10ق ،س .11
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الم حث الثالث :تم ز الرراراا ا رار ة الرا لة لصنلصا ان غ رها من األاما
واألنظمة المشا هة
إها كانت العمليات المركبة قد تحتو على قرارات قابلة لالنفصال ،فهها يعناي بالضارورة
أن تكون هناك قرارات غير قابلة لالنفصاال عان العملياة هاتهاا) ،(1لاها لناا أن نتسااءل :أيان تصا َّنف
قرارات موضوع الدراسة؟ وكيف يمكن تمييز هها القرارات عن غيرها من اطعمال؟ وهل تختلف
عن غيرها من اطنظمة القانونية المشابهة؟
تلكم التساؤالت هي ما سنحاول اإلجابة عنهاا فاي هاها المبحاث ،بحياث نساعى للتميياز باين
القرارات القابلاة لالنفصاال  -باعتبارهاا عمال قاانوني تقاوم باه اإلدارة  -وباين غيرهاا مان اطعماال
القانونية االخرى (المطلا اطول) ،م ننتقل إلى تميياز القارارات القابلاة لالنفصاال عان غيرهاا مان
اطنظمة المشابهة(المطلا ال اني).

المطلب األو  :تم ز الرراراا ا رار ة الرا لة لصنلصا ان غ رها من األاما الرانون ة
العملية القانونية المركبة – ساواء القارارات أو العقاود – هاي العملياة التاي يساتلزم لقيامهاا
اتخاه مجموعة من اإلجراءات التمهيدية المختلفة ،لها تعد العقود التاي تبرمهاا اإلدارة بطبيعتهاا مان
اطعمال القانونية المركبة ،إه عادة ما يتخللها مجموعة مان اطعماال واإلجاراءات الممهادة لقيامهاا،
ومن تلك التصرفات ما أشارت إليه المحكمة االتحادية العليا "اطعمال التمهيدياة مان وضاأ شاروط
المناقصة واإلعالن عنها وتلقاي العطااءات وتحقياق شاروط المناقصاة ام المفاصالة باين العطااءات
ف رساااء المناقصااة ،ولاائن كاناات جميعهااا إجااراءات سااابقة علااى التعاقااد تسااتهدف التمهيااد إلباارام
العقد .(2)"...وهاو ماا قضات محكماة القضااء اإلدار فاي مصار تأكيادا لاهلك أن "قارار لجناة البات
 - 1د .سار  ،جورجي شفيق .مرجأ سابق ،ص .49
 -2المحكمة االتحادية العليا ،الطعن رقم  422لسنة  ،2000وكهلك ما قضت محكمة القضاء اإلدار  ،الطعن رقم  1266لسنة 33
ق.ع  ،جلسة " 1996/11/26إن التقدم بالعطاء ولو كان يزيد على غيرا من العطاءات ليس إال إيجابا من صاحا هها العطاء
والبد النعقاد العقد من أن يصادفه قبول ب رساء المزايدة عليه ممن يملكه ..إها لم يصدر هها القبول من السلطة المختصة بالتعاقد
ويخطر به الراسي عليه المزاد ف ن عقدا ما ال يكون قد انعقد بينهما" .ومن أم لة القرارات التي تتخلل مراحل تكوين العقود:
االعتماد المالي للتعاقد ،اإلعالن عنها ،وعمل المناقصة أو المزايدة ،وترستيهما ،وهي أيضا هات ا ار قانونية متنوعة وهات
روابط متعددة.
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ب رساء المناقصة على أحد المتقدمين ليس الخطوة اطخيرة فاي التعاقاد ،بال لايس إال إجاراء تمهياديا
في عملية العقد اإلدار المركبة").(1
وانطالقا من هلك ،ف ن القرارات القابلة لالنفصال قد ترد ضمن عملية قانونية مركبة تتم ل
بااالقرارات المركبااة) ،(2كمااا وقااد تاارد ضاامن عمليااة قانونيااة مركبااة تتم اال بااالعقود التااي تبرمهااا
اإلدارة) ،(3وهاو ماا أشااارت إلياه محكمااة القضااء اإلدار بحكمهااا أن "هاها الفكاارة ابتادعها مجلااس
الدولة في فرنسا ومصر ..وال يقتصر تطبيقها علاى العقاود بال تطباق فاي كال عملياة مركباة ،م اال
هلااك :الطعاان باإللغاااء ف اي أ قاارار إدار يتعلااق بالعمليااة االنتخابيااة ،...القاارارات الت اي تصاادرها
الدولة تنفيها للمعاهادات تخضاأ لرقاباة القضااء رغام أن المعاهادات الدولياة مان أعماال السايادة،...
يعتبار مان اطعماال المنفصالة القارارات المتعلقاة بتوزياأ تعاويض جزافاي دفعتاه إحادى الحكوماات
اطجنبيااة علااى رعايااا الدولااة المضاارورة ،...تطبااق هااها النظريااة كااهلك فااي إجااراءات ناازع الملكيااة
وبعااض صااور التعيااين ،...تنطبااق كااهلك علااى قاارار مجلااس إدارة هيئااة اآل ااار فااي بالموافقااة علااى
عرض اآل ار المصرية بسبأ مدن يابانية ،...هها القرار منفصل عن العقد ويجوز الطعان فياه علاى
اساتقالل") .(4وعلاى هاها اطساااس قضات المحكماة اإلداريااة فاي مصار "القاارارات التاي تصادر ماان
مجلس النقاباة ساواء بارفض ادراج طالاا الترشايح بالقائماة أو ب دراجاه تخاتص بنظار الطعان فيهاا

 - 1محكمة القضاء اإلدار  ،حكمها في الطعن رقم  313لسنة  4ق جلسة .1960/2/13
 -2د .الطماو  ،سليمان محمد .اطسس العامة للعقود اإلدارية ،مرجأ سابق ،ص  ،183ويشير فيه إلى أن فكرة القرارات القابلة
لالنفصال من حيث التوسيأ هي أوسأ مدى في القرارات اإلدارية المركبة عن العقود اإلدارية" ،طنها ليست مقصورة على
العملية التعاقدية ،وإنما تدخل في كل عملية مركبة سواء انتهت بالتعاقد أو بغيرا ،م ل إجراءات نزع الملكية ،أو التعيين في
الوظائف العامة ،أو إجراءات االنتخابات المحلية ....فمجلس الدولة الفرنسي يجر باستمرار على جواز فصل القرارات التي
تساهم في تكوين تلك العمليات ،والطعن فيها استقالال عن طريق دعوى اإللغاء".
 -3د .النمر ،يحيى محمد مرسي .التطورات القضائية الحدي ة للطعن في عقود الدولة – دراسة مقارنة ،مجلة كلية القانون الكويتية
العالمية ،العدد  ،2العدد التسلسلي ( ،)18يونيو  ،2017ص .162
 - 4القضية رقم  1640لسنة ( 40ق) بتاريخ .1994/12/03
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محكمااة اسااتئناف القاااهرة ،أساااس هلااك :أن هااها القاارارات تتعلااق بمرحلااة الترشاايح وهااي مرحلااة
منفصلة عن مراحل العملية االنتخابية").(1
ومن هنا ،ولتميياز هاها القارارات عان اطعماال القانونياة اطخارى ،نقسام هاها المطلاا إلاى
فرعين ،يتم ل اطول :لتمييز القرارات القابلة لالنفصال عن العمليات القانونية المركبة ،وتحديدا ماا
يتم ل منها بالعقود التاي تبرمهاا اإلدارة كوناه موضاوع الدراساة .وال ااني :لتميياز القارارات القابلاة
لالنفصال عن القارارات غيار القابلاة لالنفصاال ،وتحديادا ماا يساهم منهاا فاي تكاوين عقاود اإلدارة.
مشيرين لبعض الصور للقرارات التي تسهم في تكوين العقود التي تبرمها اإلدارة.

اللرع األو  :التم ز ن الرراراا ا رار ة الرا لة لصنلصا والعمل اا الرانون ة المرك ة
(العرر)
قد يرد أن تكون القرارات القابلة لالنفصال هي باهاتها عملياة قانونياة مركباة إها ماا تخللهاا
بعض اإلجراءات أو اطعمال أو التصرفات ،كما هو في قرار ترسية المناقصة إه يتخللاه مجموعاة
ماان اطعمااال واإلجااراءات) .(2لااها نحاااول إيجاااد تمييا ٍاز بااين تلااك القاارارات المركبااة ،والعقااود التااي
تبرمها اإلدارة باعتبار كالهما يشكل عملية قانونية مركبة ،وهلك من عدة زوايا.

 -1محكمة القضاء اإلدار في مصر ،الطعن رقم  1863لسنة  31ق.ع  ،جلسة  ، 1986/2/8كما قضت المحكمة االدارية العليا
في معرض قرار سابقة على تعيين أعضاء البرلمان (مجلس الشعا) "ومن حيث أن القرارات اإلدارية لصادرة في شأن عملية
االنتخاا ال تتمخض عمال تشريعيا أو برلمانيا مما يختص به البرلمان وإنما هي من اطعمال اإلدارية التي تباشرها جهة اإلدارة
في مرحلة سابقة على بوت العضوية البرلمانية .وليس في اضطالع الجهة اإلدارية بهها العملية أو في الرقابة القضائية على
سالمة قراراتها الصادرة في هها الشأن ما ينى مساسا باختصاص البرلمان أو انتقاصا لسلطاته ،هلك أن لمجلس النيابي ال يستأ ر
حقيقة بشئون أعضائه ومصائرهم إال بعد أن بت عضويته من الصحيحة فيه كما وأن الفصل في سالمة لقرارات اإلدارية
الصادرة في شأن الطعون النتخابية في أصل طبيعته اختصاص قضائي ال يفترق عن غيرا من االختصاصات القضائية"
(الطعن رقم  1291لسنة  26القضائية ،جلسة  1نوفمبر  .)1980وقريا من هلك قضت المحكمة االتحادية العليا في دولة
اإلمارات بشأن قرار مركبة يدخل في تكوين قرار إدار اخر حيث أشارت "ال ابت من أوراق الدعوى أن المدعي عليها – في
شخص وزيرتها – أصدرت بتاريخ  2014/12/21القرار اإلدار رقم ( )913لسنة  2014بتعيين مجلس جديد ..بدال عن
مجلس اإلدارة اله أسفرت عنه انتخابات الجمعية العمومية لهات الجمعية بتاريخ  ،2014/7/8بعد أن تقدم لدى الوزارة المدعى
عليها عدد من أعضاء الجمعية بطعن على صحة انتخاا أعضاء مجلس اإلدارة باجتماع الجمعية العمومية للجمعية في التاريخ
المهكور .وأنه وإه تم التحقيق في الطعون االنتخابية أمام لجنة التظلمات ،وأصدرت هها اطخيرة وبعد التقصي قرارها رقم ()1
لسنة  2014في شأن الطعن في انتخابات جمعية  ...التعاونية بتاريخ  2014/7/8فقد خلصت اللجنة إلى أن انتخابات الجمعية
العمومية شابتها المخالفات القانونية التالية ...:وحيث إن المخالفات القانونية السالف بيانها تكفي طن تكون سببا مشروعا للقرار
اإلدار موضوع دعوى اإللغاء الما لة."...
 - 2تشير المحكمة اإلدارية العليا في مصر أن "عدم قيام جهة اإلدارة بالنشر عن المناقصة يؤد إلي اإلخالل بمبدأ تكافؤ الفرص،
ومن م يترتا علي إغفال هها اإلجراء وعدم تحقيق الغاية منه وقوع عيا شكلي في إجراءات المناقصة يؤ ر علي قرار
الترسيه ويؤد إلي بطالنه" الجلسة في  1968/11/23في الطعن رقم  195لسنة  12ق ،مشار إليه سابقا.
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أوالً :من ح ث سلطة تكو ن العمل ة
بمااا أن القاارارات اإلداريااة تق اوم بهااا الجهااة اإلداريااة بمااا لهااا ماان ساالطة عامااة ،ف ا ن هااها
القرارات سواء كانت بسايطة أو مركباة ،إنماا تقاوم بااإلرادة المنفاردة للجهاة اإلدارياة وفاق السالطة
التقديرية لها) ،(1فال يشترط لقيام هها القرارات توافق إرادة أخرى لتكوينها ،إنما يكفي توفر السبا
أو الغاية في إصدار القرار .بينما نجاد العقاود التاي تبرمهاا اإلدارة باعتبارهاا عملياة مركباة ،تقاوم
ابتداء علاى توافاق إرادتاين) ،(2تتم ال اطولاى فاي إرادة الجهاة فاي إبارام العقاد وتتم ال اطخارى فاي
إرادة المتعاقد معها ،فال تتحقق هها الرابطة إال بتالقي اإلرادتين من خالل اإليجاا والقبول ،حياث
قضاات المحكمااة االتحاديااة العليااا فااي تكااوين العقااود خضااوعها لساالطان إرادة المتعاقاادين بااهكرها:
"مااؤد القواعااد العامااة فااي العقااود الملزمااة للجااانبين أن العقااد بصاافة عامااة يخضااأ لساالطان إرادة
المتعاقدين سواء في انعقادا أو إنهائه").(3

ثان اً :من ح ث التع ر ان ا رار
يكااون التعبياار عاان إرادة تكااوين اآل ااار القانونيااة فااي القاارارات  -سااواء منهااا البساايطة أو
المركباة  -مان خاالل إفصاااح الجهاة بالشاكل الااه يحاددا القاانون بحيااث تصادر بااإلرادة المنفااردة،
واطصل أن ال ُيشترط شك ٌل معين للقارار اإلدار إال إها ناص القاانون علاى شاكلية معيناة) .(4بينماا
فااي العقااود) (5التااي تبرمهااا اإلدارة ،يكااون التعبياار عاان تكااوين اآل ااار القانونيااة ماان خااالل الحقااوق
وااللتزامات المتولدة عنه .وتكون هها الحقوق وااللتزامات ناتجة عن إيجاا وقبول باين اططاراف

 - 1د .الطماو  ،سليمان محمد .النظرية العامة للقرارات اإلدارية ،مرجأ سابق ،ص .26
 - 2د .نوح ،مهند مختار .اإليجاا والقبول في العقد اإلدار – دراسة مقارنة ،منشورات الحلبي الحقوقية ،الطبعة ال انية،2013 ،
ص .236
 - 3المحكمة االتحادية العليا ،في الطعن رقم  4لسنة  2012إدار  .ونشير في هها أن اإلدارة وإن كان العقد في تكوينه يخضأ
لسلطان إرادتها ولها سلطة تقديرية في ابرامه ،إال أن هلك جميأ يكون استنادا للقانون ،فاإلدارة ال تقدم على عمل لم يخول لها
القانون القيام به.
 - 4د .الطماو  ،سليمان محمد .النظرية العامة للقرارات اإلدارية ،مرجأ سابق ،ص .224
 - 5قضت المحكمة االتحادية العليا بأن " من المقرر أن العقد اإلدار هو ما يبرمه شخص معنو من أشخاص القانون مأ أ طرف
ا خر تتوافق إرادتيهما ب يجاا وقبول إلنشاء التزامات تعاقدية تقوم على التراضي بين طرفيه بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة
تسييرا" ،الطعنان  319 ، 302لسنة  11إدار .
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بموجا عقد يتم تفريغه كاتفاق ترد ضمن بنود العقد) ،(1ساواء كاان هلاك كتاباة أو شافاهة ،وهاو ماا
أشارت إليه المحكمة االتحادية العليا بهكرها "أن العقد شاريعة المتعاقادينو وينعقاد بمجارد االيجااا
والقبول لفظا أو كتابة أو بأية وسيلة أخرى دالة على التراضي باتخااه مسالك التادع ظاروف الحاال
شكا في داللته على التراضي بشأن الحقوق وااللتزامات التبادلية بين طرفيه والتقيد بها فترة زمنياة
تنب عن انعقاد العقد وتنفيه بنودا بالفعل").(2
وبهلك يكون التعبير في القرارات اإلدارية عن إفصااح الجهاة بالشاكل اإليجاابي أو السالبي
أو الضمني ،أماا فاي العقاود اإلدارياة فاال يتصاور هاها التعبيار إال بالعقاد المبارم باين أطرافاه ساواء
بصياغته صراحة بالكتابة أو ضمنيا بالممارسة أو الشفاهة.

ثالثاً :من ح ث مصرر الحروق وااللتزاماا المتولر
تتولد الحقوق وااللتزامات في القرارات اإلدارية بموجا القوانين واللوائح ،وعادة ما يعبر
عن السبا في القرار اإلدار بأنه الحالة القانونية أو الواقعية التي تحمال اإلدارة علاى إصادارا)،(3
فالساند القااانوني الااه يجعاال اإلدارة هااي صاااحبة ترتياا اآل ااار القانونيااة مسااتمد ماان القااانون الااه
خولها إصدار هها القارارات وترتياا تلاك الحقاوق وااللتزاماات ابتغااء المصالحة العاماة ،حياث أن
صادور القاارارات اإلداريااة موقااوف علااى تحقااق السابا ،وقااد قضاات المحكمااة االتحاديااة العليااا بااأن
"السبا في القرار اإلدار هو الحالة الواقعية أو القانونية التي تدفأ االدارة إلى أتخااه القارار ،وأن
هها السبا ليس عنصر شخصيا أو نفسيا لدى متخه القرار إنما هو موضوعي خارجي مان شاأنه

أن يبرر صدور القرار").(4
بينما في العقود اإلدارية ،تتولد تلك الحقوق وااللتزامات بموجا العقد الاه تبرماه اإلدارة
مأ المتعاقد معها .فيكون اطساس اله ترتبت عليه تلك اآل ار هو توافق إرادة الطرفين على تكوين
 - 1د .الحلو ،ماجد راغا .مبادي القانون اإلدار  ،مرجأ سابق ،ص .211
 - 2المحكمة االتحادية العليا ،الطعن  77لسنة  122إدار  ،إه تمسك الطاعن بالبنود الواردة في العقد الوظيفي كحقوق مقررا له.
 -3د .الطماو  ،سليمان محمد .النظرية العامة للقرارات اإلدارية ،مرجأ سابق ،ص .200
 -4جلسة اطربعاء الموافق  28من يناير سنة  2015الدعوى رقم  1لسنة  2014إدار
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تلااك االلتزامااات ،وعااادة مااا يكااون هلااك رغبااة فااي تحقيااق مصااالح متبادلااة) .(1وقااد قضاات فاي هااها
المحكمااة االتحاديااة العليااا بااأن "العقااد قااانون المتعاقاادين ،و ُيلاازم المتعاقاادان بمااا اشااتمل عليااه ماان
التزامات متى وقأ صحيحا ،فال يجوز ط من طرفيه أن يستقل بنقضه أو تعديله إال باتفاق طرفيه
أو طسباا يقررها القانون").(2
وبهلك يتضح أن تصرف اإلدارة في ك ٍّل من إصدار القرار اإلدار أو إبرام العقود مساتند
إلى التخويل اله صرح لها القانون أو اللوائح إتيانه ،وفي كليهماا ينبغاي أن تتاوخى اإلدارة تحقياق
الصالح العام ،إال أن مصدر الحقوق وااللتزامات المتبادلة بين اإلدارة واآلخر يكون إما تعبيرا عن
اإلرادة المنفردة من الجهة اإلدارية من خالل القارار اإلدار  ،أو تعبيارا عان اإلرادة المتوافقاة باين
اإلدارة والمتعاقد معها من خالل اإليجاا والقبول في العقد.

اللرع الثانب :تم ز الرراراا ا رار ة الرا لة لصنلصا ان غ ر الرا لة االنلصا وصورها
يصااعا حصاار صااور القاارارات القابلااة لالنفصااال عاان العمليااات القانونيااة المركبااة ،إه
يتصور وجودها في كل عملية مركبة .فيشير البعض إلى أن فكارة القارارات القابلاة لالنفصاال مان
حيث التوسيأ هي أوسأ مدى في القرارات اإلدارية المركبة عن العقود اإلدارية) ،(3لها سنسعى في
هها الفرع إلى تحديد معياار أو ضاابط لتميياز أ القارارات تقبال االنفصاال عان العملياة (أوال) ،ام
نأتي ببعض الصور لها في العملية المتم لة بالعقود باعتبارها موضوع الدراسة ( انيا).

أوالً :تم ز الرراراا ا رار ة الرا لة لصنلصا ان الرراراا غ ر الرا لة لصنلصا
بما أن القرارات اإلدارية القابلة لالنفصال  -كما سبق بيانه – ليست سوى قارارات إدارياة
وفق المفهوم الفني ،ف ن التمييز بين هها القرارات وبين القارارات اإلدارياة غيار القابلاة لالنفصاال،
 -1د .الحلو ،ماجد راغا .مبادي القانون اإلدار  ،مرجأ سابق ،ص .244
 - 2المحكمة االتحادية العليا ،الطعن رقم  547لسنة .2015
 - 3د .الطماو  ،سليمان محمد .اطسس العامة للعقود اإلدارية ،مرجأ سابق ،ص  ،183وقد بين القضاء هلك في حكم محكمة القضاء
اإلدار في مصر ،الطعن رقم  1863لسنة  31ق.ع  ،جلسة  ،1986/2/8كهلك أيضا (الطعن رقم  1291لسنة  26القضائية،
جلسة  1نوفمبر  ،)1980مشار إليها سابقا.
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والتي تدخل ضمن العملية القانونية المركبة يتحقق من خالل ال ة أمور ،يتم ل أولها فاي أن يكاون
العمل التي تقوم به اإلدارة إلى جانا العملية القانونياة المركباة قارارا إدارياا ،ويتم ال اطمار اآلخار
في أن توجد عملية قانونية تقوم بها الجهة اإلدارية ،وهي العقود اإلدارية ،ويتم ل اطمر ال الاث فاي
خروج العملية القانونية التي تقوم بها اإلدارة عن اختصاص قاضي اإللغاء).(1
وقااد يااورد الاابعض تميياازا بااين القاارارات القابلااة لالنفصااال وغياار القابلااة لااه ،علااى أساااس
شقين :يتم ل اطول "في مدى صالحية القرار في حد هاته ،وبصرف النظار عان بااقي العملياة التاي
يدخل في تكوينها ،لترتيا ا ار قانونية ،أما الشق ال اني فيتم ل في تأ ير فصل القارار علاى العملياة
هاتها من حيث قيامها وبنيانها وإتمامهاا وتماساك أجزائهاا وكماال مراحلهاا وخطواتهاا وإجراءاتهاا،
وترتيا ا ارها وتحقيق الهدف أو اطهداف التي قامت مان أجلهاا") .(2كماا ياورد الابعض أن القارار
القاباال لالنفصااال ُيعياق العمليااة المركبااة) ،(3بحيااث إها مااا انتفااى هااها القاارار ابتااداء حااال دون إتمااام
العملية.
ويشار في هها أن القضااء اإلدار الفرنساي ،يساتعين فاي تحدياد قابلياة انفصاال القارارات
التي تدخل في مراحل تكوين العقود اإلدار إلى معيارين ،اطول هو انعدام الادعوى الموازياة ،أ
عدم وجود طريق طعن قضائي يمكن للطاعن الوصاول باه إلاى هات النتاائج ،والمعياار ال ااني ،هاو
معيااار موضااوعي يقااوم القاضااي بتحدياادا بصاارف النظاار عاان شااخص طالااا اإللغاااء وموقعااه ماان
الخصومة ،بحيث يستعين بهلك بالعديد من العناصر التي يحدد بها قابلية القرار لالنفصال وإمكانياة
الطعن عليه استقالال ،م ل إمكانية ترتيا ا ار) .(4وبناء علياه يمكان تميياز القارار القابال لالنفصاال
بتحديد ال ة ضوابط:

 - 1د .الشهاوى ،عاطف محمد .مرجأ سابق ،ص .47
 - 2د .سار  ،جورجي شفيق .مرجأ سابق ،ص .50
 - 3د .المسلماني ،محمد أحمد .مرجأ سابق ،ص .48
 - 4د .النمر ،يحيى محمد مرسي .مرجأ سابق ،ص .163
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األو  :أن يكون هها القرار يسهم في تكوين العملية القانونية المركبة ،بحيث يكون صدورا بمناسبة
تلك العملية المركبة أو بسببها أو لغاية تكوينها.
الثييانب :أن يرتااا هااها القاارار ا ااارا قانونيااة بااهاتها ،ماان خااالل تعااديل مراكااز قانونيااة أو إنشاائها أو
إلغائها.
الثالث :إمكانية فصل هها القرار عن تلك العملية المركبة بحيث يمكن الطعن عليه استقالال.
ويرى الباحث أن القارارات القابلاة لالنفصاال مااهي إال قارارات إدارياة تساتقل عان ماهياة
العملية المركبة التي تقوم بها اإلدارة والتي نم ل لها في هها الدراساة باالعقود التاي تبرمهاا اإلدارة،
م أ تعلقها بهها العملية المركبة ،بحيث تصدر تلك القرارات بمناسبة تلك العملية أو بسببها أو لغاياة
تكوينها ،فتكون بهلك من القرارات الممهدة أو المساهمة في تكوين العقد المزماأ إبراماه مان الجهاة
اإلدارية ،وهو ما عبر عنه القضاء بالجانا اله تسير فيه اإلدارة بمقتضى النظام اإلدار ).(1

ثان ا :صور الرراراا الرا لة لصنلصا ان العرر ا راري
تتنوع أوصاف الطعاون علاى القارارات الداخلاة فاي مراحال تكاوين العقاود اإلدارياة ،فقبال
التصديق النهائي على العقد تسمى بطعون المتنافسين ،وفاي هاها المرحلاة ال نساتطيأ إطاالق صافة
المتعاقد أو الغير على أحد المتقدمين الراغبين في التعاقد طن العقد لام يبارم) ،(2وبقياام اإلدارة بعادة
تصرفات ممهدة إلبرام العقد ،تتنوع القرارات التي تدخل فاي هاها المرحلاة ،فا ن كاان مان الصاعا
حصر هها اطنواع من القرارات إال أنه يمكن بيان بعض اطم لة لها من واقأ أحكام القضاء في ك ٍّل
من فرنسا ومصر؛ ومنها القرارات المتعلقة ب برام العقد ،والقرارات الممهدة إلبرام العقد.
 .1الررار الصارر إ رام العرر
تقرر في محكماة القضااء اإلدار بمصار أن القارار الاه يصادر مان جهاة اإلدارة با برام
عقد من العقاود يم ال إفصااح اإلدارة عان إرادتهاا الملزماة أ نااء قيامهاا باأداء وظائفهاا المقاررة لهاا
 -1الطعن رقم  83لسنة  20القضائية ،صادر بتاريخ  – 1999/11/28المحكمة االتحادية العليا .والطعن رقم  13837لسنة 50
ق.ع ،جلسة  – 2008/4/15المحكمة اإلدارية العليا في مصر .مشار إليهما سابقا.
 - 2د .ع مان ،جمال عباس .مرجأ سابق ،ص .337
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قانونا بقصد إحداث أ ر قانوني معين) ،(1وعليه ف ن القرار الصادر ب برام العقاد يكاون الطعان علياه
باإللغاء جائزا قانونا كونه يسبق العقد) ،(2فقد قضي في هاها القضااء أن "المحكماة تارى فاي تحليال
العملية القانونية التي تنتهاي با برام العقاد إلاى اطجازاء المكوناة لاه أن القارارات الساابقة أو الالحقاة
علااى العقااد كوضااأ اإلدارة لشااروط المناقصااة أو المزاياادة وقاارارات لجنااة الباات والقاارار ب رساااء
المناقصة أو المزايدة هي بغير منازع قرارات إدارية منفصلة عن العقد ،ومن م يجوز الطعن فيها
باإللغاء بسبا تجاوز السلطة ،ويمكان المطالباة باالتعويض عان اطضارار المترتباة عليهاا ،إن كاان
لهها التعويض محل").(3
أما في ما يتعلق بالقرارات الصادرة باعتمااد التعاقاد باالطريق المباشار ،فقاد طباق القضااء
المصر وكهلك نظيرا الفرنسي هها الفكرة على هها النوع من القرارات ،فقارر "التعاقاد باالطريق
المباشر يعتبر قرارا إداريا من حيث كونه إهنا بالتعاقد ،والقرار الصادر با برام العقاد يعاد مان غيار
شك قرارا إداريا وهو بهها الم ابة كالقرار الصادر ب رساء المناقصة أو المزايدة من حيث انفصااله
عن العملية العقدية هاتها ،ومن م يكون الطعن فاي القارار الصاادر با برام العقاد أمارا جاائزا قانوناا
طن إباارام العقااد والمراحاال السااابقة عليااه تعتباار قاارارات إداريااة تسااتند إلااى الساالطة العامااة لجهااة
اإلدارة") .(4كهلك القرار الصادر من شركة التنظيم العقار واإلنشاءات الترفيهية اله أعلنات فياه
عزمها على ممارسة حقها في الشفعة بمناسبة عقد بيأ مدني).(5
وقد قبل مجلس الدولة الفرنساي الطعان المقادم مان أحاد الماالك فاي قارار المحافظاة با برام
عقد امتياز لحجز المياا ،ومنأ تدفقها على الدومين البحر ) ،(6كما قبل المجلس هاته هها النحو فاي

 - 1القضية رقم  ،734السنة السابعة القضائية  8يناير  .1965أوردا :د .ع مان ،جمال عباس .مرجأ سابق ص .339
 - 2د .خليفة ،عبدالعزيز عبدالمنعم .الوجيز في اطسس العامة في العقود اإلدارية ،دار الكتاا الحديث ،القاهرة ،2008 ،ص .361
 - 3محكمة القضاء اإلدار  ،حكمها بتاريخ  ( 1956/1/8س  10ص .) 135
 - 4حكم محكمة القضاء اإلدار  ،في  21ابريل  ،1963الدعوى  ،329السنة الرابعة عشر قضائيا ،أوردا :د .جمعة ،محمد سمير
محمد .مرجأ سابق ،ص .180
 - 5د .حلمي ،عمر .طبيعة اختصاص القضاء اإلدار بمنازعات العقود اإلدارية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1993 ،ص .246
 - 6د .سار  ،جورجي شفيق .مرجأ سابق ،ص .90
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التفرقاااة باااين العقاااد وقااارار إبراماااه فقبااال الطعااان علياااه باإللغااااء ،ومااان هلاااك حكماااه الصاااادر فاااي
 ،1934/11/06وكهلك حكمه الصادر .(1)1936/02/07
واطمر كهلك بالنسبة لقرار رفض إبرام العقد اإلدار  ،ف ها كانت اإلدارة تتمتأ فاي إبراماه
بساالطة تقديريااة ،فا ن بوسااعها رفااض إبرامااه إها اقتضااى الصااالح العااام هلااك ،إال أناه قااد يحاادث فااي
بعض الظروف أن تكون الجهة ملزمة ب برام عق ٍد ما ولكنها تمتناأ عان هلاك) ،(2فهناا يجاوز الطعان
باإللغاء على هها الرفض.
وبهلك قضت محكمة القضاء اإلدار في مصر بأن "ما استندت إليه جهة اإلدارة مان أنهاا
لم تتعاقد مأ المدعى بسبا وجود عجز كبير في المهندسين لاديها ،مماا يتعاهر معاه اإلشاراف علاى
التنفيه ،هلك طنه فضال عن أن هها السبا كان معلوما لديها مقدما عند طرحها المناقصة ،ف نه ليس
مبررا يبيح لها مخالفة حكم القانون وال هنا للمدعى في وجود هها العجز ،بل أن هها االعتبار قائم
أيضا في حالة أسناد العملية إلى غيرا حتى لو كان شركة من شركات القطاع العام ،أما بالنسبة لماا
أشارت إليه في مهكرتها في أنها تعتبار أنهاا قامات ب لغااء المناقصاة ،...فا ن هاها السابا علاى غيار
أساس أيضا طنه ليس في اطوراق ما يفيد أنه قد توافرت في المناقصة التي أجريت احدى الحااالت
التي تجيز الغاءها".
وكهلك ما قضت به محكمة القضاء اإلدار في مصر بمعرض الطعن باإللغاء على قارار
رفض إبرام عقاد مزايادة أن "إها رأت لجناة البات أن أعلاى العطااءات ساعرا فاي المزايادة يقال عان
أسعار السوق مما يستوجا إلغاء المزايادة ،واعتمادت توصاياتها مان السالطة المختصاة و لام ي بات
مة انحراف بالسلطة ف ن القرار الصادر باإللغاء يكون صحيحا ،أساس هلك :أن المشارع اساتهدف

 - 1قضية  ،Chambre de commerce de tamatave 1934وقضية  .Department de la creuse 1936أوردا جمال
عباس ،مرجأ سابق ،ص .352
 - 2د .رمضان ،شعبان أحمد .مدى جواز الطعن باإللغاء في منازعات العقود اإلدارية ،دار النهضة العربية ،الطبعة ال انية،2016 ،
ص .28
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من إلغاء المزايدة في م ل هها الحاالت تحقيق مصلحة الخزانة العاماة فيماا يعاود عليهاا مان الفارق
بين قيمة أعلى عطاء و القيمة السوقية").(1
 .2الرراراا الممهر

رام العرر

ماان االم لااة علااى القاارارات الممهاادة إلباارام العقااد ،قاارارات لجنااة فااتح المظاااريف ،وه اها
القرارات ال تعدو عادة أن تكون قرارات تمهيدية ،ومن مة فال يجاوز الطعان فيهاا بادعوى اإللغااء
النتفاء الصفة النهائية الواجا توافرها في القرار اإلدار محل دعوى اإللغاء) ،(2إال أنه قد تصادر
من هها اللجنة قرارات من شأنها أن تؤ ر في المراكز القانونية للمتنافسين ،فتكون لهم حينها الصفة
فااي الطعاان باإللغاااء علااى قراراته اا ،م اال قاارارات الحرمااان واالسااتبعاد) ،(3حيااث تعتباار قاارارات
اإلدارة بحرمان بعض اطشخاص من الدخول في المناقصات والمزايدات من القرارات التاي يجاوز
الطعن فيها باإللغاء.
وقااد قضاات محكمااة القضاااء اإلدار فااي مصاار بأنااه "م ان حيااث أن قاارارات الحرمااان أو
االستبعاد تخضأ لرقابة القضاء اإلدار ويجوز الطعن فيها أمامه باإللغاء إلساءة استعمال السالطة
إها كان القرار قد صدر متنكبا الصالح العام أو طسباا ال تتصل به كاطساباا السياساية ما ال ،كماا
يجااوز الطعاان باإللغاااء لعاادم قيااام اطساااباا المبااررة لالسااتبعاد أو الحرمااان أو لعاادم صااحة هاااها
االسباا").(4

 - 1الطعن رقم  1505لسنة  29ق.ع  ،جلسة 1986/11/29
 - 2د .خليفة ،عبدالعزيز عبدالمنعم ،اطسس العامة في العقود اإلدارية ،مرجأ سابق ،ص .360
 - 3يقصد بقرارات اإلدارة بالحرمان حقها في حرمان بعض اطشخا ص من التقدم للمناقصات إما كجزاء بسبا التنفيه المعيا اللتزام
سابق أو ك جراء وقائي لتهيئة الجو الصالح للمنافسة وهلك باستبعاد العطاءات التي لم تتوفر لها أو لمقدمها الشروط المقررة،
فالحرمان إجراء شخصي ينصا على شخص طبيعي أو معنو  .أما االستبعاد فهو قرار موضوعي ال ينصا على شخص
معين وإنما يوجه إلى العطاءات التي ال تتوفر فيها الشروط التي حددها القانون أو التي ترد بعد موعد تقديم العطاءات .يُنظر:
د .حماد ،أشرف محمد خليل .ص .98
 - 4القضية رقم  2946لسنة  7ق مجموعة اطحكام السنة  ،11جلسة  ،1957/04/21أوردا :د .حلمي ،عمر .مرجأ سابق ،ص
.247
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وترتبط هها القرارات بالعقود اإلدارياة باعتباار أن اإلدارة تتخاه مجموعاة مان اإلجاراءات
إلبرام هها العقد) ،(1م ل :االعتماد المالي ،واإلعالن عن المناقصة أو المزايدة ،وفحص العطاءات،
وإرساء العطاء على أحاد المتنافساين) ،(2وجميعهاا قارارات يمكان أن تكاون محاال لفكارة القارارات
القابلة لالنفصال ،وخصوصا إها نص القانون على وجودها ضمن تكوين العمليات المركبة.
فماان التطبيقااات التااي جاارت علااى قاارار لجنااة ارساااء المناقصااة ك حاادى القاارارات القابلااة
لالنفصال فاي المراحال الممهادة لتكاوين العقاود اإلدارياة ،قضااء المحكماة اإلدارياة بحكمهاا أن "أن
قرار لجنة البت ب رساء المناقصة أو المزايدة إنما هو في طبيعته على ماا سالف البياان قارار إدار
نهائي ،اه تجتمأ له مقومات القرار اإلدار من حيث كونه صادرا من جهة إدارية مختصة بما لها
من سالطة عاماة بمقتضاى القاوانين واللاوائح بقصاد إحاداث مركاز قاانوني تحقياق المصالحة عاماة،
وليس ابلغ في الداللة على صدق هها النظر مان أن جهاة التعاقاد انماا تلتازم حاال انصاراف إرادتهاا
إلاى اباارام العقاد بالتعاقااد ماأ المناااقص أو المزاياد الااه عينتاه لجنااة البات ولاايس لهاا أن تسااتبدل بااه
غيرا").(3
وفااي هااها الصاادد أشااارت المحكمااة االتحاديااة العليااا فااي دولااة اإلمااارات ،أن قاارار إرساااء
المناقصااة علااى خااالف الشااخص الااه عينتااه لجنااة الباات دون ساابا قااانوني يترتااا عليااه عاادم
مشروعية العمل ،هلك كما جاء في قضاءها "أن لجنة البت أوصت بترسية المناقصة علاى مؤسساة
الطاعن ...غير أن رئيس الدائرة أصدر قرارا باستبعاد الطاعنة وترساية المناقصاة علاى المتنااقص
ال الاث ...دون الرجااوع إلااى لجناة الباات إلبااداء الارأ وتوضاايح أسااباا االساتبعاد ...ف نااه يكااون قااد

 - 1من اطم لة على القرارات التي تسبق العقد ،القرارات المتعلقة بالمدد القانونية ،وحالة المناقصة غير المشروعة ،وقرار شطا
اسم المتعهد من عداد الموردين .يُراجأ في هلك :د .ع مان ،جمال عباس .مرجأ سابق .ود .حماد ،أشرف محمد خليل .مرجأ
سابق.
 - 2ي ور الجدل حول طبيعة هها القرارات ،فيرجى جانا إلى أنها من القرارات القابلة لالنفصال ،وفريق اخر يرى بأنها قرارات
عامة ،ونحن في هها نهها مأ االتجاا القائل بكون هها القرارات الخاصة باالستبعاد والحرمان من المناقصات والمزايدات ال
تندرج تحت القرارات القابلة لالنفصال عن العملية التعاقدية ،فهها القرارات ال تعد جزءا من العملية التعاقدية إه هي قرارات
عامة التطبيق ،ويؤكد هلك ههاا المحكمة اإلدارية العليا في مصر إلى أن "شروط المناقصة هي بم ابة قانون التعاقد فلم توضأ
لمصلحة أحد المتعاقدين إن شاء أخه بها وإن شاء ال يأخه بها وإنما وضعها كان للمصلحة العامة" حكمها .1962 /11/24
عاطف محمد الشهاو  ،مرجأ سابق ،ص .317
 - 3حكمها في الطعنين رقمي  230،456لسنة  17جلسة .1975/04/05
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خالف القانون (الحكم) وأخطأ في تطبيقاه ب طالقاه سالطة اإلدارة فاي اختياار المتنااقص الاه تريادا
دون التقيد بأحكام القانون وشروط المناقصة مما يخل بمبدأ المساواة والعدالة بين المتناقصين وهاي
اعتبارات عليا متعلقة بالنظام العام.(1)"...
ومن التطبيقات التي جرت على فكرة القرارات القابلة لالنفصال في مراحل تكاوين العقاود
اإلدارية في شأن تخلف اإلعالن ،ما قضت به المحكمة اإلدارية العليا في مصر أن "عدم قيام جهاة
اإلدارة بالنشر عن المناقصة يؤد إلي اإلخاالل بمبادأ تكاافؤ الفارص ،ومان ام يترتاا علاي إغفاال
هها اإلجراء وعدم تحقياق الغاياة مناه وقاوع عياا شاكلي فاي إجاراءات المناقصاة ياؤ ر علاي قارار
الترسيه ويؤد إلي بطالنه").(2
كما أفتت لجنة الفتوى ال انية بأن " ...ومن حيث أنه ينبغاي التميياز باين حاالتين اطولاي إها
كانت المخالفة في النشر المتم لة في عدم النشر عن المناقصة العامة في الوقائأ المصرية قد أ ارت
فاي عاادد العطاااءات المقدماة فااي هااها المناقصااة بحياث تقاادم فيهااا عاادد محادود ماان المشااتغلين بنااوع
النشاااط موضااوع المناقصااة ،ففااي هااها الحالااة ال يجااوز التجاااوز عاان مخالفااة النشاار ويتعااين إلغاااء
المناقصة وإعادة النشر عنها بما يتفق وصحيح القانون ،أما الحالة ال انية وفيها ال تؤ ر المخالفة في
النشاار فااي عاادد العطاااءات المقدمااة فااي المناقصااة ،وأنااه ماان المساالمات أن الشااكليات التااي يتطلبهااا
المشرع ليست كأصال عاام هادفا فاي هاتهاا أو طقوساا ال مندوحاة مان إتباعهاا تحاتم جازاء الابطالن
الحتمااي وإنمااا هااي إجااراءات المصاالحة العامااة ومصاالحة المتناقصااين علااي السااواء ،ف ا ها تحققاات
المصلحة التي عني بتأمينهاا وكاان إغفاال اطجاراء متاداركا مان سابيل اخار دون مسااس بضامانات
المتناقضين واعتبارات المصلحة العامة الكامنة فيه ،فال وجه للبطالن .(3)"..بالتالي يترتا عل هها
اإلغفال حرمان عدد غير محادد مان اطشاخاص مان االشاتراك فاي المناقصاة العاماة مماا ياؤ ر فاي

 - 1المحكمة االتحادية العليا ،الطعن رقم  94لسنة ( ،2004مدني).
 - 2الجلسة المنعقدة في  1968/11/23في الطعن رقم  195لسنة  12ق
 - 3فتو رقم  122في  1988/1/ 31ـ جلسة  1988/1/ 4ملف رقم 8600/29/31
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صحة قارار ترساية المناقصاة أو المزايادة باعتباار أن القاانون يهادف مان هلاك إلاى تحقياق مصالحة
عامة وهي التعاقد بأفضل العروض المالية والفنية).(1

المطلب الثانب :تم ز الرراراا ا رار ة الرا لة لصنلصا ان غ رها من األنظمة الرانون ة
المشا هة
يميااز العديااد ماان الفقااه بااين القاارارات اإلداريااة القابلااة لالنفصااال وبااين العديااد ماان اطنظمااة
القانونية المشابهة ،ونحن هنا نقتصر على التمييز بين فكرة إلغاء القارارات القابلاة لالنفصاال وباين
كااال ماان فكاارة اإللغاااء الجزئااي للقاارارات اإلداريااة (الفاارع اطول) ،اام فكاارة التحااول فااي القاارارات
اإلدارية (الفرع ال اني) ،وأخيرا فكرة الدعوى الموازية في القضاء الفرنسي (الفرع ال الث).

اللرع األو  :الرراراا الرا لة لصنلصا وقكر ا لغا الجزئب للرراراا ا رار ة
تقوم فكرة اإللغاء الجزئي للقرارات اإلدارية) (2على أن فحص مشاروعية القارار اإلدار
قد يسافر عناه عادم مشاروعية لابعض أجزائاه ،ومان ناحياة أخارى قاد تأمال اإلدارة مصادرة القارار
طسباا متصلة بها في الحفاظ على جزء من القرار) ،(3بالتالي قد يتم اللجوء لهها الفكارة ماا دامات
قد تحقق مصلحة الطاعن وتحافظ على مصلحة اإلدارة بادال مان إلغااء هاها القارار أساساا ،ويتحقاق
هلك متى كان الجزء المتبقي من القرار يصلح طن يبقي الهدف من هها القرار مأ بقاء أساسا له).(4
فمتى صدر قرا ٌر إدار معياٌ في أحاد أجزائاه دون اطجازاء اطخارى ،وأمكان فصال هاها
الجزء المعيا ،ف نه يكون لإلدارة سحا هها الجزء أو الرجوع فيه ماأ ماا ترتاا علياه مان اآل اار،
وإال جاز لألفراد هو المصلحة الطعن فيه طالبين إلغاء الجزء المعيا ،طن اإللغاء الجزئي يهدف
 - 1من اطصول المسلمة ان اإلدارة ال تستوى مأ االفراد في حرية التعبير عن اإلرادة في ابرام العقود ادارية كانت او مدنية -هلك
انها تلتزم في هها السبيل ب جراءات وأوضاع رسمها الشارع في القوانين واللوائح كفالة الختيار افضل اطشخاص للتعاقد سواء
من حيث اطهلية أو حسن السمعة او الكفاية الفنية او المالية ،وضمانا في الوقت هاته للوصول الى انسا العروض وأك رها
تحقيقا للصالح العام( ،طعن رقم  456لسنة  17ق.ع  -جلسة )1975- 4- 5
 - 2يطلق البعض على هها النظرية أو الفكرة تسمية "اإللغاء الجزئي" بينما يسميها البعض اآلخر "اإلنهاء الجزئي" ،وأرى أن
التسمية اطولى أدق ،وقد استخدمتها محكمة القضاء اإلدار في مصر ،كما أن المحكمة اإلدارية العليا أوردت تسمية "اإللغاء
النسبي للقرارات اإلدارية".
 - 3د .سالمة ،وهيا عياد .اإللغاء الجزئي للقرارات اإلدارية ،دراسة تحليلية نقدية ،دار النهضة العربية ،مصر ،1992 ،ص .38
 - 4د .الشهاو  ،عاطف محمد .مرجأ سابق ،ص .20
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إلى المحافظة على القرار من اإلبطال ،وعليه يشترط في اإللغاء الجزئاي للقارار اإلدار أن يكاون
القرار محل الطعن قابال للتجزئة وإال طعن عليه كامال).(1
وفاي إطاار هااها قضات محكماة القضاااء اإلدار بمصار "إن الحكام ب لغاااء ترقياة قاد يكااون
شامال لجميأ أجزائه ،و بهلك ينعدم القرار كله ،و يعتبر كأنه لم يكن بالنسابة لجمياأ المارقين ،و قاد
يكون جزئيا منصبا على خصوص معين ،فيتحدد مداا على مقتضى ما أستهدفه حكم اإللغاء").(2
وهكها ف ن نظرية اإللغاء الجزئي للقرارات اإلدارية تقوم على عدة مبادي وأهاداف ،حياث
إن اإللغاء الجزئي يستهدف الحفاظ على ركيزة وأساس القرار المعيا جزئيا ،كماا أن اإلبقااء علاى
أسااااس القااارار هاااو محصااالة سااالطات القاضاااي المناااوط باااه اإللغااااء الجزئاااي) ،(3هلاااك أن خياااارات
واحتماالت قيام فكرة اإللغاء الجزئي تتوقف على طبيعاة بنياان القارار ،بحياث يتعادد فاي نصوصاه
وا ارا).(4
وعليه يمكن للقاضي أن يلغي نصا أو جزءا أو أ را قانون ّيا من القرار متى قاام هاها القارار
على تعدد النصوص أو اطجزاء أو اآل ار ،بشرط أن تكون باقي أجزاء القرار كفيلة بالقيام والحفاظ
على ركيزته وأساس وجودا ،وإال كان الحكم ب لغاء القرار تماما الزما) ،(5وغير هلك يترتاا علياه
إما تعد القضاء لحدود اختصاصه بتعديل القرار أو بمبدأ القضاء بما لم يطلبه الخصوم).(6

 - 1د .المسلماني ،محمد أحمد إبراهيم .مرجأ سابق ،ص .39
 - 2محكمة القضاء اإلدار في مصر ،طعن رقم  1611لسنة  2ق.ع جلسة .1957 -3 -16
 - 3د .سالمة ،وهيا عياد .مرجأ سابق ،ص .50
" - 4يمكن التدليل على ما سبق بالرجوع إلى حكم مجلس الدولة الفرنسي ،الصادر في  3من نوفمبر  ،1922في قضية السيدة
 ، Cachetفالمدعية حصلت من الجهة اإلدارية على قرار لصالحها ،غير أنه كان للقرار أ ر محدود ،ففي القضية أقرت اإلدارة
للمدعية بالحق في التعويض عن فقد الريأ ولكن عن جانا فقط من أموالها مما حدا بالطاعنة إلى الطعن في هها القرار بطلا
إلغاء القرار إلغاء جزئيا ولم تنصرف طلباتها إلى محل القرار هاته واله كان في صالحها بل اقتصرت في طعنها على طلا
زيادة التعويض المقرر لها أساسا في القرار المطعون عليه قضائيا .وكهلك الحكم الصادر من المحكمة اإلدارية العليا في مصر
في  14يونيه  ،1981المتعلق بقرار رئيس الجمهورية رقم  2355لسنة  1960اله نص على منح بدل عدوى للمعرضين
لخطرها بسبا طبيعة وظائفهم بالفئات اآلتية .....وتحدد الوظائف المعرضة لخطر العدو بقرار من وزير الصحة ،وقد صدر
القرار اطخير برقم  506لسنة  1964ولم يتضمن العاملين بمهنة التمريض بجامعة االسكندرية ،فما كان من هؤالء العاملين إال
أن طعنوا في هها القرار بطلا إلغائه فيما تضمنه من استبعادهم من المستفيدين من هها البدل"ُ .تنظر رسالة الدكتور عاطف
محمد الشهاوى ،مرجأ سابق ،ص .24-23
 - 5د .الشهاوى ،عاطف محمد .مرجأ سابق ،ص .22
 - 6د .سالمة ،وهيا عياد .مرجأ سابق ،ص  .48كما قضت المحكمة اإلدار بأن" :أ ر الحكم اإللغاء هو إعدام القرار الملغى في
الخصوص الهى حددا الحكم بحسا ما إها كان اإللغاء شامال أو جزئيا ،و ليس من أ ر حكم أن يعتبر من صدر الحكم لصالحه
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وباهلك فا ن نظريااة اإللغاااء الجزئااي تتفااق مااأ فكاارة القاارارات القابلااة لالنفصااال ماان حيااث
اطسلوا أو المبدأ ،حيث أن كليهما ُيهدف منه إلى الحصاول علاى اإللغااء الجزئاي مان القضااء .إال
أنه في دعوى اإللغاء الجزئي يكون محل اإللغاء واقأ على جزء مان قارار إدار دوناه ،متاى كاان
القرار قائما على تعدد النصوص أو اآل ار) ،(1أما في دعوى إلغاء القرار القابال لالنفصاال ،فيكاون
كامل يسااهم فاي وجاود
قرار
جزءا من عملية مركبة تقوم بها اإلدارة ،ولكن محل اإللغاء يرد على
ٍ
ٍ
العملية المركبة).(2
كما أن اإللغاء الجزئي في القرارات اإلدارية يترتا عليه مساسٌ مباشا ٌر بالعملياة القانونياة
(القاارار) ،وهلااك طن هااها اإللغاااء وإن كااان جزئيااا ف نااه إنمااا ياارد داخاال ماهيااة العمليااة القانونيااة
(القرار) ،بينما في القرارات القابلة لالنفصاال عان عقاود اإلدارة إنماا يارد علاى أحاد اطعماال التاي
ساااهمت فااي تكااوين العمليااة القانونيااة (المركبااة) ،إال أن هااها اإللغاااء ال يمااس مباشاارة تلااك العمليااة
(العقد) ،حيث يرد اإللغاء على قرار يخرج عن ماهية العقد وهاتيته ،وباهلك فهاو يماس عماال ساابقا
على العملية المركبة.

اللرع الثانب :الرراراا الرا لة لصنلصا وقكر التحو قب الرراراا ا رار ة
يرى البعض أن فكارة تحاول القارارات اإلدارياة فكارة مساتنبطة مان نظرياة تحاول العقاود
المدنية) ،(3وقد لجأ القضاء إلى هها الفكرة إلنقاه قرارات اإلدارة ما دام بقاء هها القارارات سايحقق
مصلحة اإلدارة والمخاطبين بها) ،(4وتتلخص فكرة تحاول العقاود المدنياة باأن التصارف الباطال قاد
يتضمن رغم بطالنه عناصار التصارف الصاحيح ،فيتحاول هاها التصارف (الباطال) إلاى التصارف
اله يقصدا المتعاقدان وهو الصحيح.

مرقى بهات الحكم وإال كان هلك بم ابة حلول المحكمة محل اإلدارة فيما هو من اختصاصها"(.طعن رقم  1611لسنة  2ق.ع
جلسة )1957/3/16
 - 1د .سالمة ،وهيا عياد .مرجأ سابق ،ص .61
 - 2د .جمعة ،محمد سمير محمد .مرجأ سابق ،ص .71
 - 3د .الشهاوى ،عاطف محمد .مرجأ سابق ،ص .32
 - 4د .المسلماني ،محمد أحمد إبراهيم .مرجأ سابق ،ص .50
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ويشترط إلعمال هها التحول فاي القارارات اإلدارياة اجتمااع ال اة شاروط ،اطول :بطاالن
القرار اإلدار أو انعدامه ،ال اني :توافق القرار الباطل وعناصر التصرف الصحيح ،ال الث :اتجاا
اإلرادة االفتراضية إلى التصرف الصاحيح) .(1وبتلاك الشاروط ال يكاون محاال لفكارة تحاول القارار
اإلدار متى كاان صاحيحا متوافقاا ماأ القاانون ،بال يلازم أن يكاون بااطال إلمكاان ترتياا عناصار
قرار باطل ا ار قرار اخر صحيح ،ويكون القرار باطال متى شابه عيا من العيوا التي ترد علاى
أركانه).(2
كماا أن فكاارة التحااول تتطلااا توافااق القاارار الباطال وعناصاارا مااأ التصاارف الجديااد الااه
يتحول إلياه ،وهلاك بتاوفر العناصار الالزماة لاهلك دون إضاافة عنصار خاارجي للعناصار القانونياة
والموضوعية للقرار ،وأخيارا يلازم أن تتجاه اإلرادة االفتراضاية للمتعاقادين إلاى التصارف الجدياد،
وهها الشرط يم ل ضمانة ،فالقاضي عندما يقوم ب عماال التحاول إنماا يهادف لتحقياق أفضال النتاائج
التي تنعكس على مقتضيات العدالة).(3
وعلاااى هلاااك يمكااان التميياااز باااين نظرياااة تحاااول القااارار اإلدار وفكااارة القااارارات القابلاااة
قرار ما ملغيا والحكم بتحاول
لالنفصال بأن اطولى "تستلزم قيام القاضي ب لغاء قرار ما أو باعتبار
ٍ
هها القرار إلى قرار جديد إها ما توافقت عناصر القرار اطخير ماأ عناصار القارار الباطال ،أ أن
القاضي هنا لم يعدم ا ار القرار الباطل ويعتبرها والعدم سواء ولكان يحكام بتحولاه إلاى قارار جدياد
صحيح ،وهو ما يختلف عن نظرية انفصاال القارارات اإلدارياة عان العملياات المركباة ،التاي يقاوم

" - 1اختلف الفقه في إمكانية تحول القرار اإلدار المنعدم إلى قرار صحيح ،ويدلل الجانا المؤيد لفكرة تحول القرار المنعدم إلى
صحيح على سببين ،يتم ل اطول في أن الحكمة م ن إعمال التحول بالنسبة لكل من القرار المنعدم والقرار الباطل واحدة وهي
إنقاه عمل اإلدارة من البطالن أو االنعدام ما دام أن القرار سيتولد عن تحوله مصلحة لإلدارة والمخاطا بالقرار ،السبا ال اني:
أن القضاء اإلدار قد أخه بهها الرأ في الك ير من أحكامه" ،عاطف محمد شوقي ،مرجأ سابق ،ص  .33وال نرى أن السبا
ال اني يصلح مبررا لألخه بهها الفكرة رغم تأييد لهها االتجاا ،هلك أنه إها كان القضاء يرسم معالم القانون اإلدار وقواعدا،
إال أنه ال يصح أن يكون سبا تبري را مسلكه السابق بأن يخلق السبا لهاته ،إنما طسباا وحجج منطقية ممنهجة حول فكرة
تحقيق العدالة والصالح العام.
 - 2د .الشهاوى ،عاطف محمد .مرجأ سابق ،ص .33
 - 3د .الشهاوى ،عاطف محمد .مرجأ سابق ،ص .33
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فيهااا القاضااي ب لغاااء القاارار المنفصاال اسااتقالال عاان العمليااة القانونيااة المركبااة ،أ إعاادام كاال ا ااار
القرار واعتبارا والعدم سواء") ،(1هلك مأ بقاء وجود العملية القانونية المركبة.
يضاااف إلااى هلااك أن فكاارة التحااول فااي القاارار اإلدار ت اؤد إلااى إلغ ااء القاارار المشااوا
بالعيا والمطعون فيه ،علاى أن يترتاا علاى هاها اإلنهااء نشاأة جديادة لقارار اخار ،بينماا القارارات
اإلدارية القابلة لالنفصال ال يلحقهاا ساوى الابطالن ،وإن كاان مان المتصاور أن تكاون محاال لفكارة
التحااول فااي القاارار اإلدار أو اإللغاااء الجزئااي ،باعتبارهااا كااهلك قاارارات إداريااة وفااق المفهااوم
التقليد لها.

اللرع الثالث :الرراراا الرا لة لصنلصا ونظر ة الراوى المواز ة قب قرنسا
أتت فكرة الدعوى الموازية من مجلس الدولاة الفرنساي ،حياث ابتادعها هاها القضااء رغباة
منااه فااي تخفيااف العاااء عاان كاهلااه بعااد أن تزاياادت دعاااوى اإللغاااء نتيجااة التسااهيالت التااي رتبهااا
مرسوم  2نوفمبر  ،(2)1864ولم يأخه القضاء اإلدار في مصر بهها الفكرة بسبا عدم اشاتراط
مواز بجانا دعاوى اإللغاء).(3
وجود طعن
ٍ
وتتلخص فكرة الدعوى الموازية في أن قضاء مجلس الدولة الفرنسي اشترط لقبول دعوى
اإللغاء أال يكون لدى هو الشأن طريق اخر في التقاضي للحصول على حقوقهم ،فاال تقبال دعاوى
اإللغاء طالما كان للمتقاضي الحق في اللجاوء لطرياق اخار يسامى االدعااء الماواز ) ،(4ونشاير أن
التظلم أمام الجهة من قرار أو حتى أمام جهة أخرى ال يعد قيدا على قبول دعوى اإللغاء).(5

 - 1د .الشهاوى ،عاطف محمد .مرجأ سابق ،ص .37
 - 2ألغى هها المرسوم الرسوم القضائية الخاصة بدعاوى اإللغاء ،كما أراد مجلس الدولة الفرنسي أن يرعى مصلحة المحامين حيث
إن هها القانون لم يشترط وساطة المحامين في هها الدعاوى.
 - 3توفر اشتراط حتمي يتم ل في لزوم اختصاص مجلس الدولة في الدعويين .يُنظر :د .الشهاوى ،عاطف محمد .مرجأ سابق ،ص
.41
 - 4د .رمضان ،شعبان أحمد .مرجأ سابق ،ص .28
 - 5د .عمر ،أبوبكر الصديق .مرجأ سابق ،ص .23
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ويتأسااس قيااام دعااوى اإللغاااء فااي ظاال تطبيااق نظريااة الادعوى الموازيااة علااى تحقااق ال ااة شااروط
جوهرية تتم ل بالتالي):(1
 أن تكون الدعوى الموازية دعوى قضائية. أن يكون الطريق اآلخر لصاحا الشأن دعوى وليس مجرد دفأ في دعوى. أن تكون الدعوى الموازية محققة لهات مزايا دعوى اإللغاء).(2وطن فكرة الدعوى الموازية كانت مانعا مان ظهاور فكارة الطعان باإللغااء علاى القارارات
القابلة لالنفصال ،نتيجة عدم توفر شرط تحقيق هات المزايا أو تعادل النتائج ،تدرج هها القضاء في
استبعاد نظرية الدعوى الموازية مأ اطخه التدريجي بفكرة القرارات القابلة لالنفصال ،حيث عادت
الفكرة اطخيرة است ناء من الفكرة اطولى).(3
وهكها يكون التمييز بين فكرة الدعوى الموازية وفكرة القرارات القابلة لالنفصاال ،متما ال
في أن الدعوى الموازية تقوم ضد عملية قانونية مركبة نتيجة وجود قرارات تدخل ضمنها وتسااهم
في بنيانها إال أنها قرارات مشوبة ب حدى عيوا البطالن ،مما يترتا عليه بطاالن العملياة المركباة
وقيام الدعوى ،فال يمكن ممارسة الرقابة على هها القرارات التي تادخل ضامن العملياة المركباة ماا
دام هناك سبيل للرقابة عليها من خالل دعوى ضد العملية المركبة ،أما فكرة إلغاء القرارات القابلة
لالنفصال فتقاوم علاى أسااس مواجهاة هاها القارارات اساتقالال دون العملياة القانونياة المركباة ،مماا
يترتا عليها إلغاء هها القرارات مأ بقاء وجود العملية المركبة.

 - 1د .جمعة ،محمد سمير محمد .مرجأ سابق ،ص .73
 - 2نظرا لصعوبة تحقق هها الشرط (تحقيق هات المزايا) فقد كان هلك سببا في تالشي تطبيق هها النظرية في القضاء الفرنسي ،نظرا
لعدم إمكانية تعادل النتائج بين دعاوى اإللغاء وأ دعوى أخرى ،نتيجة اإلعفاء من الرسوم ،وبساطة اإلجراءات ،وعدم الحاجة
لوساطة محامين ،كما أن الحكم الصادر يتميز بحجية مطلقة على الكافة ،وكل هلك أدى إلى تشدد هها القضاء في تطبيق هها
النظرية .يُنظر :عمر حلمي ،مرجأ سابق ،ص .178
 - 3يُنظر :د .علي ،سعيد حسين .العقود اإلدارية – أداة تمويل المشروع العامة ،المركز القومي لإلصدارات القانونية ،القاهرة،
الطبعة اطولى ،2016 ،ص " . 379كان أول حكم تحول فيه مجلس الدولة الفرنسي إلى استبعاد نظرية الدعوى الموازية لصالح
نظرية القرارات المنفصلة في قضية " "Commune de goreوتتلخص وقائعها في أن المدير أصدر قرارا بتأجير مبنى
مخصص لمدرسة في هها البلدة دون اتباع اإلجراءات المتطلبة قانونا ،م أبرم عقد اإليجار بعد هلك فحكم مجلس الدولة بقبول
دعوى إلغاء القرار السالف بالرغم من وجود الدعوى الموازية وهي دعوى بطالن عقد اإليجار التي تختص بها المحاكم
العادية".
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• خصصة اللص
يتبين لنا مما جااء فاي هاها الفصال أن فكارة القارارات القابلاة لالنفصاال فكارة واقعياة ،لهاا
أساسٌ نظر ضمن تحليل عناصرها وفق المبادي العامة للقانون اإلدار واطعمال القانونياة التاي
تقاوم بهاا الجهاات العاماة واإلدارياة ،فرأيناا أن القارارات القابلاة لالنفصاال مااهي إال قارارات وفااق
المفهااوم العااام تتخااهها الجهااة اإلداريااة ضاامن مراحاال تكااوين العمليااة المركبااة ،يكااون لهااا عناصاار
وأركااان القاارارات اإلدارياة عمومااا ،وهااو اطماار الااه يوجهنااا لتقصااي هااها الفكاارة ضاامن الرقابااة
القضائية لهها القرارات ،بحيث ننظر إلى مدى تطبيق هاها الفكارة ضامن القضااء اإلدار  ،وننظار
ما إن كاان القضااء اإلدار ساواء فاي فرنساا أو مصار أو اإلماارات ،قاد تلقاف هاها الفكارة بمجارد
التصااريح بهااا ،أم تااردد فااي اطخااه بهااا .اام نتقصااى أ اار القضاااء ب لغ ااء م اال هااها القاارارات عل اى
العمليات المركبة التي تتم ل بالعقد.
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اللص الثانب :الطعن ا لغا الى الرراراا ا رار ة الرا لة لصنلصا ان العرر
ا راري
نشأت فكرة القارارات اإلدارياة القابلاة لالنفصاال لادى مجلاس الدولاة الفرنساي ،إال أن هاها
القضاء لم يتبنَّ ابتداء هها الفكرة ،بل أخه بتطبيق المنهج التركيباي أو االدمااج ،رافضاا باهلك قباول
الطعن باإللغاء على القرارات التي تادخل فاي مراحال تكاوين العقاود اإلدارياة بصاورة مساتقلة عان
العقد) .(1ولكن هها القضاء غير مسلكه السابق رغبة منه في بسط رقابته علاى اطعماال التاي تادخل
ضمن تكوين العملية القانونية المركبة .قاصدا بهلك مجانبة العدالاة ،حياث أن اطخاه بفكارة اإلدمااج
ماان شااأنه أن يحصاان تلااك القاارارات التااي تتخااه فااي مراحاال تكااوين العمليااات القانونيااة المركبااة،
خصوصا في العمليات التي تنتهاي فيهاا اإلدارة با برام عقاد .فيصابح – ماأ اإلدمااج – حاق الطعان
مقتصر على أطراف العقد ،بحجة نسبية ا ار العقد).(2
أما القضاء اإلدار المصر  ،فقد تبنى فكارة القارارات اإلدارياة القابلاة لالنفصاال ،وهلاك
منه نشأته ( ،)1946وطبقها في العديد من المجاالت) (3ومنهاا العقاود اإلدارياة ،وهلاك لعادم وجاود
الدعوى الموازية في ظل هها القضاء ،حيث أخه بالمنهج التحليلي الاه تقاوم علياه فكارة القارارات
اإلدارية النهائية المستقلة عن العملية المركبة عقدية كانت أم غير عقدية) .(4وعن القضاء فاي دولاة
اإلمارات العربية المتحدة ،لم نرى حتى اآلن اعترافا واضاحا لوجاود هاها الفكارة ،إنماا نجاد بعاض
التطبيقات التي تشير إلى قابلية تطبيقها أمام القضاء االتحاد .
وفي ضوء هلك سنبحث نشأة هها الفكرة لدى كل من القضاء الفرنسي والمصر  ،ملحِقين
بها موقف القضاء االتحاد في اإلمارات(المبحث اطول) ،ام ننتقال إلاى تحدياد أوجاه الطعان علاى

 - 1د .جمعة ،محمد سمير محمد .إلغاء القرارات اإلدارية القابلة لالنفصال ،دار الجامعة الجديدة ،االسكندرية ،2013 ،ص .89
 - 2د .ع مان ،جمال عباس .النظرية العامة وتطبيقاتها في مجال إلغاء العقود اإلدارية في الفقه وقضاء مجلس الدولة ،المكتا العربي
الحديث ،2007 ،ص .172
 - 3طبقت في مجال أعمال السيادة ،ومجال نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة ،وفي مجال االنتخابات .يُنظر د .محمد سمير ،مرجأ
سابق.
 - 4د .حماد ،أشرف محمد خليل .نظرية القرارات اإلدارية القابلة لالنفصال في مجال العقود اإلدارية ،دار الفكر العربي،
االسكندرية ،2010 ،ص .57
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هها القرارات وشروطها (المبحث ال اني) ،وصاوال لدراساة أ ار إلغااء هاها القارارات علاى العملياة
القانونية المتم لة بالعقد (المبحث ال الث).

الم حث األو  :نشأ قكر الطعن الى الرراراا ا رار ة الرا لة لصنلصا ان العرر
)(1
ا راري
نظرا لتبني القضاء الفرنسي فكرة الدعوى الموازية قبل استبدالها جزئيا بنظرياة القارارات
القابلة لالنفصال ،فقد كان هها القضاء في ظل تطبيق الدعوى الموازية يستبعد طعاون الغيار نتيجاة
لنسبية ا ار العقود) ،(2اطمر اله كان يحصن تلاك العقاود مان تعرضاها لإلبطاال مان الغيار .وإزاء
هااها ال غاارة اسااتحدث القضاااء الفرنسااي فكاارة اطعمااال اإلداريااة المنفصاالة عاان العمليااة القانونيااة
المركبااة ،فأجاااز الطعاان باإللغاااء علااى القاارارات التااي تصاادر وتساااهم فااي مراحاال تكااوين العمليااة
المركبة بصورة مستقلة عنها ،متى تم هلك وفق المواعيد المقررة وتوفرت الشروط الالزمة للطعن
باإللغاااء .أمااا القضاااء المصاار فقااد تبنااى هااها النظريااة ابتااداء بساابا عاادم وجااود فكاارة الاادعوى
الموازية لديه.
1

2

 يختلف الطعن باإللغاء على القرارات القابلة لالنفصال عن العقد (الداخل في مراحل تكوين العقود) ،عن فكرة الطعن ببطالنالعقد من الغير ،ويشار أن القضاء اإلدار في فرنسا قد قب ل الطعن ببطالن بعض العقود من غير المتعاقدين (مم ل الدول) ،هلك
على أساس القانون رقم  213لسنة  1982والمعدل بالقانون رقم  623لسنة  ،1982وقد طبق هلك في العديد من أحكامه ،كما
أجاز لمم ل الدولة الطعن على العقود بناء على طلا ممن لحقه ضرر نتيجة تعاقد اإلدارة (أحد المستبعدين م ال)C.E. 16 .
juillet 2007, Societetropic travaux signalization, n 29154. C.E. 4 avril 2014, Department de Tarnet-Garonne, n358994.
أما في مصر ،ظهرت فكرة الطعن على العقود التي تبرمها اإلدارة من الغير على أساس النص الدستور لسنة  1973وفق
المادة ( ،)33واله جاء فيه "للملكية العامة حرمة ،حمايتها ودعمها واجا على كل مواطن وفقا للقانون" ،فقد قبل هها القضاء
الطعن على العقد مباشرة من غير المتعاقدين ودون الحصول على حكم إلغاء قرار يساهم في تكوين هها العقد ،وجاء في قضاءها
"لما كان ما تقدم ،وكان المدعي ان من مواطني جمهورية مصر العربية وهم مخاطبين بأحكام الدستور ويحق لهما الدفاع عما
يبدو لهما أنه حق من حقوقهما المتعلقة ببيأ جزء من أراضي الدولة ."...حكم محكمة القضاء اإلدار  ،قضية رقم  12622لسنة
 35ق ،جلسة  22يونيو .2010
وقد أدى مسلك القضاء المصر بهها التو سأ بقبول الطعن على العقود التي تبرمها اإلدارة من الغير إلى توجه المشرع في
القواعد الدستور والقانون العاد إلى تضييق هها الفكرة ،إه تم تعديل نص الدستور الصادر في سنة  ،2014وجاءت مادته
رقم ( )34على أن "للملكية العامة حرمة ،ال يجوز المساس بها ،وحمايتها واجا وفقا للقانون" .كما صدر بعد هلك القانون رقم
 32لسنة  2014بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة ،وجاء هها القانون في ال ة مواد ،وقد نصت المادة اطولى منه
على أن "مأ عدم اإلخالل بحق التقاضي طصحاا الحقوق الشخصية و العينية على اطموال محل التعاقد ،يكون الطعن ببطالن
العقود التي يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات ،ومصالح ،وأجهزة لها موازنات خاصة ،ووحدات اإلدارة
المحلية ،والهيئات والمؤسسات العامة ،والشركات التي تملكها الدولة أو تسهم فيها ،أو الطعن ب لغاء القرارات واإلجراءات التي
أبرمت هها العقود استنادا لها ،وكهلك قرارات تخصيص العقارات من أطراف التعاقد دون غيرهم ،وهلك ما لم يكن قد صدر
حكم بات ب دانة ."...لمزيد من التفصيالت ،راجأ الدكتور :يحيى محمد مرسي النمر ،التطورات القضائية الحدي ة للطعن في
عقود الدولة – دراسة مقارنة ،مجلة كلية القانون الكويتية ،العدد  ،2السنة الخامسة ،العدد التسلسلي ( ،)18يونيو  ،2017ص
.187
 د .علي ،سعيد حسين .العقود اإلدارية – أداة تمويل المشروع العامة ،المركز القومي لإلصدارات القانونية ،القاهرة ،الطبعةاطولى ،2016 ،ص .376
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وإه كاناات هااها الفكاارة قااد تبلااورت واسااتقرت ضاامن القضاااء الفرنسااي) ،(1فاا ن القضاااء
المصر قد عمد إلى تطبيقها كاهلك فاي العدياد مان اطعماال اإلدارياة والتشاريعية والسايادية ،ساعيا
مناه إلاى تحقياق العدالاة التاي تقتضاي مراقبااة مشاروعية اطعماال اإلدارياة التاي تبناى علاى أساسااها
اطعمال المركبة لإلدارة.
وبالنسااابة لموقاااف قضااااء دولاااة اإلماااارات العربياااة المتحااادة مااان فكااارة القااارارات القابلاااة
لالنفصال ،فمازال مترددا وغير واضح المعالم ،إه لم نجد لدياه تعريفاا أو إشاارة واضاحة إلاى هاها
القرارات كما سبق لنا دراسته ،وإنماا نجاد فاي بعاض تطبيقاتاه مالماح تادل علاى تبنياه لهاها الفكارة
وقابليااة تطبيقهااا ،إال أن ماان التطبيقااات جاارى فيهااا اطخااه بفكاارة اإلدماااج خصوصااا فااي العمليااات
القانونيااة المركبااة التااي تتم اال فااي القاارار اإلدار المركااا ،بحيااث ينظاار فااي مشااروعية القاارارات
الداخلة في مراحل تكوين العملية ضمن النظر في مشروعية العملية القانونية المركبة.
وماان هنااا نسااعى فااي هااها المبحااث إلااى تقصااي نشااأة فكاارة الطعاان علااى القاارارات القابلااة
لالنفصال لدى كل من القضاء الفرنسي والمصار (المطلاا اطول) ،باعتباار أن اطول ابتادع هاها
الفكرة وال اني قد تبناها منه نشأته وقد صرح فيهاا ،ام ننتقال لتقصاي موقاف القضااء االتحااد فاي
دولة اإلمارات من فكرة الطعن باإللغاء على هاها القارارات (المطلاا ال ااني) ،علاى اعتباار أناه لام
يشير إليها صراحة.

المطلب األو  :نشأ اللكر لرى الرضا ا راري قب قرنسا ومصر
تباين موقف القضاء في ك ٍّل من فرنسا ومصار تجااا نشاأة هاها الفكارة ،إه لام يقبال القضااء
الفرنسي بداية اطخه فكرة الطعن على القرارات اإلدارية القابلة لالنفصاال فاي مجاال العقاود ،بينماا
القضاء المصر تبنى هها فكرة منه نشأته وقبل الطعن فيها ،وبل أفرد لها تعريفا واضحا ومحددا،

 - 1د .حماد ،أشرف محمد خليل .مرجأ سابق ،ص .57
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ومن هنا نبين تلك النشأة لدى القضااء الفرنساي باعتباارا أول مان ابتادع الفكارة (الفارع اطول) ،ام
نبحث في نشأتها لدى القضاء المصر (الفرع ال اني).

اللرع األو  :نشأ اللكر لرى الرضا اللرنسب
مر هها القضاء بمرحلتين فيما يتعلق بالقرارات القابلة لالنفصال ،تتم ل اطولى فاي رفاض
قبااول الطعاان اسااتقالال فااي تلااك القاارارات التااي تاادخل ضاامن العمليااة المركبااة ،وكااان هااها الاارفض
يتأسس على وجود الدعوى الموازية ،واحترام الحقوق المكتسبة ططراف العقد ،أما المرحلة ال انية
فهي المرحلة التي قبل فيها الطعان باإللغااء علاى هاها القارارات ،تأسيساا الساتقاللية تلاك القارارات
التي اشتملت على جميأ مقومات القرار اإلدار بمفهومه العاام .فنعارج علاى تلاك المراحال بشايء
من التفصيل .فمرحلة رفض الطعن باإللغاء على القرار القابل لالنفصال (الفرع اطول) ،م مرحلة
قبول الطعن باإللغاء على القرار القابل لالنفصال (الفرع ال اني).

أوالً :مرحلة رقض الطعن ا لغا الى الررار الرا لصنلصا
كان مجلس الدولة الفرنسي حتى مطلأ القرن العشرين يارفض فكارة الطعان فاي القارارات
القابلة لالنفصال عن العملية القانونية المركبة ،فكان الطريق الوحياد للطعان فاي هاها القارارات هاو
الطعن أمام القضاء الكامل .وكان مجلس الدولة الفرنسي يبني رفضاه علاى أسااس اعتباارين ،هماا:
وجود دعوى موازية ،واحترام الحقوق المكتسابة) .(1ويُرجاأ جاناا مان الفقاه فكارة الارفض ابتاداء
إلى أساس تشريعي).(2
وفي الحقيقة ،إن المبررات هاتها التاي أدت بداياة إلاى عادم االعتاراف بجاواز الطعان علاى
هها القرارات ،كانت كهلك هي المبررات التي جعلت هها القضااء وغيارا يقاف عناد حاد إلغااء هاها

 - 1د .سار  ،جورجي شفيق .القرارات القابلة لالنفصال في القانون اإلدار  ،دار النهضة العربية ،2002 ،ص .83
 - 2د .حماد ،أشرف محمد خليل .مرجأ سابق ،ص  .30يهكر بأن هناك أساس تشريعي أدى إلى عدم االخه بفكرة القرارات القابلة
لالنفصال ،ويتم ل هها اطساس في توزيأ االختصاص بين مجلس الدولة الفرنسي ومجالس المديريات بشأن النظر في
المنازعات التي تتعلق بالعقود اإلدارية ودعاوى اإللغاء ،وكهلك الحال بالنسبة للتشريأ في مصر ،يعود اطساس على التوزيأ بين
مجلس الدولة والقضاء العاد .
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القاارارات دون ترتيااا ا ااار علااى العمليااة القانونيااة المركبااة ،بحيااث ال تنصاارف ا ااار إلغاااء هااها
القرارات على باقي المسائل القانونية التي بنيات عليهاا ،ومان أخصاها العقاود التاي تبرمهاا اإلدارة،
وهو ما سنستعرضه في المبحث اطخير من هها الفصل ،أما هنا فنبحث في اطساس الاه قاام علياه
رفض اطخه بالفكرة ابتداء.
 .1الرقض لوجور الراوى المواز ة
يتم ال هااها اطسااس فااي أناه ال يجااوز اللجااوء إلاى دعااوى اإللغااء طالمااا كاان هناااك طريااق
قضااائي اخاار يمكاان اللجااوء إليااه .أ دعااوى موازيااة يمكاان أن تااؤد لااهات نتااائج دعااوى اإللغاااء،
باعتبارها دعوى احتياطية ياتم اللجاوء إليهاا حاين ال يمكان اللجاوء إلاى دعاوى أخارى .وهاو اطمار
اله دفأ مجلس الدولة إلى رفض قبول هها الدعاوى) .(1أ أن هها القضاء كان يارى عادم جادوى
دعوى اإللغاء إها ما تم رفعها من غير اططاراف المعنياين بالعملياة القانونياة المركباة (العقاد) ،طن
الحكم باإللغاء ال يؤ ر على العملية القانونية المركبة نظرا لنسبية ا ار العقد ،فال يصح الطعن علاى
هها العملية إال مان أطرافهاا الاهين يملكاون طريقاا موازياا للتقاضاي) .(2وباهلك فا ن الارفض المبناي
على أساس وجود الدعوى الموازية يتحقق عندما يكاون الطرياق الماواز يتم ال بادعوى قضاائية،
ليس دفعا أو طريقاا إدارياا كاالتظلم .وتكاون الادعوى الموازياة تاؤد – عناد كسابها – إلاى تعطيال
سريان القرار المطعون فيه وا ارا ،أما إها اقتصر أ ر الدعوى على التعويض فاال يناتج الادفأ بعادم
قبول دعوى اإللغاء).(3
 .2الرقض احتراما ً للحروق المكتس ة
تقوم هها الحجة على أنه بمجرد إبارام العمال المركاا وصايرورته (عقادا) ،ف ناه ال يجاوز
الطعن باإللغاء على أ مان القارارات التاي سااهمت فاي تكاوين هاها العملياة ،علاى اعتباار أن هاها

 - 1الحاجي ،طه بن محمد بن سلمان .الطعن باإللغاء على القرار اإلدار
الماجستير في الحقوق ،جامعة القاهرة ،2010 ،ص .13
 - 2د .علي ،سعيد حسين .مرجأ سابق ،ص .377
 - 3د .جمعة ،محمد سمير محمد .مرجأ سابق ،ص .90
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العملية قد كونت حقوقا مكتسبة ططرافها ،وأن إلغاء أ من هها القارارات قاد يترتاا علياه مسااس
بهاها الحقااوق) ،(1هلااك أن هاها القاارارات تكااون داخلاة ضاامن العمليااة القانونياة المركبااة ،ومتماسااكة
معها ،غير قابلة للتجزئة أو التقسيم ،فال يمكن عزل أ منها وفصلها عن باقي العملياة للطعان فيهاا
استقالال أمام قاضي اإللغاء ،طن هلك يترتا عليه مساسا بالعملية القانونياة المركباة بالتاالي مساساا
بالحقوق التي تولدت عنها).(2
وبناء على ماا سابق تصابح هاها القارارات نهائياة ومحصانة فاال يمكان ساحبها أو إلغاؤهاا،
نظرا لما يتبعها من عقاود أو أعماال تنشا حقوقاا مكتسابة ،وإن كانات ضامن ميعااد الطعان عليهاا،
حيث أنها تتحد مأ العملية المركبة وتندمج معها فتكون وحدة واحدة ال تقبل التجزئاة ،وباهلك يكاون
المساس بهها القرارات مساسا بالعملية القانونية المركبة وما تولد عنها من حقوق).(3
وقد بقاى الحاال كاهلك أيضاا بالنسابة لعقاود اإلدارة المدنياة ،وهاها ماا أكدتاه حي ياات قضاية
 ،Audolyحيث رفأ المدعي طعنا ب لغاء قرار المجلس البلد وقرار المدير بالتصديق على قارار
المجلاس البلااد  ،وقاد حكاام مجلاس الدولاة بعاادم قبااول دعاوى اإللغاااء مااتعلال بأناه "إها كااان الماادعي
يرمي إلى مباشرة الدعوى التي يعتقد أنها تتعلق بالبلدية ،لينازع في صحة عقد القانون المدني هها،
ف نه يجا أن يقيم هها الدعوى أمام الهيئة القضائية ،إال في الحالة التي تجد فيها الهيئة القضاائية أن
حكمها يتوقف على فحص القرارات اإلدارية ،ولكن ال يقبل طلا المادعي مان مجلاس الدولاة إلغااء
المداولة سالفة اإلشارة وقرار المدير اله ص ّدق عليها").(4

 - 1د .عمر ،أبوبكر الصديق .الرقابة القضائية على سلطة اإلدارة في إبرام العقود اإلدارية بطريق المنقصات ،منشورات الحلبي
الحقوقية ،الطبعة اطولى ،2013 ،ص .24
 - 2د .سار  ،جورجي شفيق .مرجأ سابق ،ص C.E. 29 june 1869, Prieur, S. 1870 3 P.60 .83
 - 3د .السيد ،حمد أبو النور .مبدأ احترام الحقوق المكتسبة في القانون االدار  ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ص  .149ص
.123
 - 4د .الشهاو  ،عاطف محمد شوقي سيد أحمد .القرارات اإلدارية القابلة لالنفصال في قضاء مجلس الدولة الفرنسي والمصر ،
رسالة دكتوراا ،جامعة عين شمس ،2007 ،ص .101

70

وبعد إ ارة مفوض الحكومة دافيد ( (1))Davidعن إمكانية فصل القرارات المتصلة بالعقد
اإلدار  -سواء كانت سابقة عليه أم الحقة لاه  -طجال الطعان فيهاا باإللغااء؛ فقاد انتقاد الفقاه مسالك
مجلااس الدولااة الفرنسااي هااها ،ممااا ح ادَ ا بااه إلااى تغيياار موقفااه ،ليتاادرج فااي اسااتبعاد فكاارة الاادعوى
الموازية واطخه بفكرة القرارات القابلة لالنفصالل).(2

ثان ا ً :مرحلة ق و الطعن ا لغا الى الررار الرا

لصنلصا

ل ام يبا َ
اق مجلااس الدولااة الفرنسااي علااى مساالكه السااابق فااي رفضااه لرقاب اة القاارارات القابلااة
لالنفصال ،بل قام بتعديل مبدئه واطخه بفكارة جاواز الطعان علاى القارارات الداخلاة ضامن مراحال
تكوين العملية القانونية المركبة التي تبرمها اإلدارة ،ولكنه حاول تحقيق التوازن بين دعوى اإللغاء
ودعاوى القضاااء الكاماال (الاادعوى الموازيااة) ،بحيااث يحااافظ علااى توزيااأ االختصاااص بينااه وبااين
المحاكم القضائية اطخرى المختصة ،فينظر دعوى اإللغاء على هها القرارات بصورة مساتقلة عان
العملية.
وقااد أدى هااها المساالك الجديااد الااه ساالكه مجلااس الدولااة الفرنسااي إلااى االعتااراف بفكاارة
القرارات القابلة لالنفصال عن اطعمال القانونية المركبة ،بحياث يمكان أن ينظار فيهاا اساتقالال مان
خالل الطعن فيها أمام قضاء اإللغاء) .(3وتتم ل الفائادة مان إرسااء هاها المبادأ فاي أناه أصابح لاهو
الشأن أن يطعنوا في هها القرارات بدعاوى اإللغاء استقالال دون اللجوء إلى القضاء الكامل.
وعلى ضوء ما سابق ،طباق هاها القضااء فكارة القارارات القابلاة لالنفصاال فاي العدياد مان
المجاااالت ،م اال العقااود اإلداريااة ،والعمليااات الضااريبية ،والعمليااات االنتخابيااة ،وأعمااال الساايادة،
واطعمال المتعلقة بالوصاية اإلدارياة .ففاي مجاال عقاود اإلدارة ،نجاد أناه قاد طباق هاها الفكارة فاي

 - 1في قضية ( )institute catholique de lilleعام 1877
 - 2يشار إلى أن مجلس الدولة الفرنسي قد طبق فكرة القرارات اإلدارية القابلة لالنفصال بصورة تدريجية ،ففي البداية أجاز فصل
القرارات المتعلقة بالعقد والطعن فيها استقالال طالما أن العقد اإلدار لم يصبح نهائيا قبل صدور حكم اإللغاء ،أما إها صار
نهائيا فتصبح كافة القرارات اإلدارية المساهمة في تكوين العملية القانونية المركبة جزءا ال يتجزأ من بنيانه ،بحيث تكون العملية
التعاقدية وحدة واحدة ال تقبل التجزئة .يُنظر :د .أشرف محمد خليل ،مرجأ سابق ،ص .51
 - 3د .علي ،سعيد حسين .مرجأ سابق ،ص .374
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المراحاال السااابقة علااى إباارام العقااد ،وفااي قاارارات إباارام العقااود) .(1وهلااك علااى اعتبااار أن العقااد
اإلدار يماار بمراحاال متعااددة وتاادخل فااي تكوينااه عناصاار مختلفااة) ،(2ومنهااا مااا تتااوافر لااه صاافة
وأركااان القاارارات اإلداريااة ،وهااها القاارارات وإن كاناات تاادخل ضاامن العمليااة العقديااة ،إال أن لهااا
استقالليتها التي تسمح بفصلها عن هها العملية والطعن فيها بدعوى اإللغاء) ،(3وهاو ماا أشارنا إلياه
في الفصل اطول من هها الدراسة.
وقد تجلى هها االتجاا لدى مجلاس الدولاة الفرنساي فاي الحكام الصاادر عاام  ،1903حياث
طبق فيه فكرة القرارات القابلة لالنفصال وقبل الطعن فيها باإللغاء؛ وتتلخص وقائأ هها الحكام فاي
أن أحد الماديرين أصادر قارارا باختياار موقاأ لمدرساة غيار الموقاأ الاه اختاارا المجلاس البلاد ،
وأبرم عقد إيجار استنادا لهلك ،وبالمخالفة للقانون السار حينها ،فطعنت البلدية علاى قارار المادير
باإللغاء أماام مجلاس الدولاة ،وقضاى المجلاس بقباول الادعوى علاى الارغم مان قياام دعاوى موازياة
وهي دعوى بطالن العقد أمام المحاكم المدنية).(4
كما تجسد هها التطور فاي حكام "ماارتن" ( )Martinالصاادر فاي  ،1905\08\14الاه
بنى على أساس مطالبة مفوض الحكومة ( )Romieuاله ناادى بضارورة قباول الطعان باإللغااء
فااي القاارارات اإلداريااة المتعلقااة بالعقااد اإلدار والقابلااة لالنفصااال عنااه) .(5وبناااء علااى هلااك خفااف
مجلس الدولة من موقفه المبني على المنهج التركيبي وأخه بالمنهج التحليلي ،فأجاز الطعن في هاها

 - 1د .سار  ،جورجي شفيق .مرجأ سابق ،ص  ،87وما بعدها.
 - 2د .حلمي ،عمر .طبيعة اختصاص القضاء اإلدار بمنازعات العقود اإلدارية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1993 ،ص .188
 - 3د .الطماو  ،سليمان محمد .القضاء اإلدار  ،قضاء اإللغاء  -الجزء اطول ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،الطبعة اطولى،2015 ،
ص .288
 C.E. 11 decembre 1903, Commune de Gorre, S. 1906 3. P. 49, not M.Hauriou - 4انظر :د .جمعة ،محمد
سمير محمد .مرجأ سابق ،ص .95
 - 5أورد المفوض "هوريو" في تق ريرا :إننا ال ننكر أن قيمة اإللغاء في هها الحالة قيمة نظرية ،فاإلدارة تستطيأ أن تصحح الوضأ
في إجراء الحق ،وقد يبقى العقد رغم اإللغاء إها لم يتقدم أحد المتعاقدين لقاضي الموضوع بطلا فسخ العقد ،ولكن هها النتيجة
يجا أال تدهشكم أو تبعث التردد في نفوسكم فأنتم تعلمون أن دعوى اإللغاء ال تؤد في بعض اطحيان إال إلى نتائج نظرية،
فليس على القاضي إال أن ي بحث فيما إها كان القرار المطعون فيه يجا أن يلغى دون أن يهتم بما يترتا على هها اإللغاء من
نتائج سلبية أو إيجابية ،ف ها صححت اإلدارة الوضأ ب جراء الحق ف ن هها يحمل في طياته أسمى ايات االحترام لحكمكم ،أما إها
صمم الطرفان على االحتفاظ بالعقد رغم حكم اإللغاء فسيكون لهها الحكم دائما أ ر هام يتركز على أنه أعلن حكم القانون ولم
يغلق أبواا المحكمة في وجه مواطن يستعمل رخصة خوله إياها القانون لكي يراقا قرارات اإلدارة ،بحيث يمتنأ في المستقبل
العودة إلى هها التصرفات الخاطئة ،وهها يتفق بصفة قاطعة مأ تقاليد قضائكم المستنير ومستلزمات الديمقراطية .يُنظر :د.
الطماو  ،سليمان محمد .قضاء اإللغاء ،مرجأ سابق ،ص .289
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القارارات التااي تاادخل فااي تكااوين العمليااة القانونيااة المركباة والتااي تتم اال فااي العقااد دون تمييااز بااين
العقود النهائية والتي مازالت في طور التكوين).(1
وكااهلك ماان اطحكااام الشااهيرة فااي هااها الصاادد مااا كااان متعلقااا بمااداوالت مج االس البلااديات
والمجااالس العامااة ،وهااي المااداوالت التااي تكااون نموهجااا للقاارارات الواجبااة التنفيااه ،وأباارز أم لتهااا
قضية السيد "مار ان" عضو المجلس العام إلقلايم (لاوار وشاير  ،)Loir et Cherالاه قادّم طعناا
فااي أحااد قاارارات المجلااس المااهكور تعلااق بماانح إحاادى الشااركات عقااد التاازام نقاال بتاارام ،وب ا َّين أن
الظروف التي دعا فيها المجلس للتداول تمت بالمخالفة لقاانون  10أغساطس  1876بشاأن التنظايم
اإلقليماي ،وتمساكت اإلدارة باأن القارار قااد أدى إلاى إبارام العقاد مااأ الشاركة وال يجاوز الطعان فيااه
بدعوى اإللغاء وإنما يُطعن فيه أمام قاضي العقد ،إال أن مجلس الدولة الفرنسي قبال الادعوى شاكال
ورفضها موضوعا).(2
وقد توالت أحكام مجلس الدولة الفرنسي بعد هلك في العديد من المجاالت التاي طبقات فيهاا
فكرة القرارات القابلة لالنفصال ،إلى أن أرست وجود هها الفكرة ورسمت معالمها).(3

اللرع الثانب :نشأ اللكر لرى الرضا المصري
أخه مجلس الدولة المصر منه نشأته بفكرة القرارات القابلة لالنفصال ،وهلك على خالف
مجلااس الدولااة الفرنسااي ،والساابا فااي هلااك أن هااها الفكاارة كاناات قااد اسااتقرت فااي أحكااام القضاااء
اإلدار فااي فرنسااا ،فضااال عاان غياااا فكاارة الاادعوى الموازيااة لديااه) .(4وقااد طبااق مجلااس الدولااة
المصاار هااها الفكاارة علااى الاارغم ماان أن قااانون إنشااائه رقاام  112لساانة  1946لاام ياانص علااى
اختصاصاه بمنازعااات العقااود اإلداريااة ،غياار أن قااانون مجلااس الدولااة ال اااني رقاام  9لساانة 1949

 C.E 4 aout, 1905, Martin, Rec. 749, concl. S. 1906. 3 – p. 49m not M.Hauriou. - 1انظر :د .حماد ،أشرف
محمد خليل .مرجأ سابق ،ص .52
 - 2د .حلمي ،عمر .مرجأ سابق ،ص .245
 - 3يراجأ :د .عاطف الشهاوى ،مرجأ سابق ،ص .104
 - 4د .علي ،سعيد حسين .مرجأ سابق ،ص .384
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منحه هها االختصاص بالمشاركة مأ القضاء العاد ) ،(1وقد تالفى المشرع المصار فاي القاوانين
الالحقة االشتراك بين القضاء العاد والقضااء اإلدار بشاأن النظار فاي منازعاات بعاض العقاود؛
بأن جعل لمجلس الدولة االختصاص بالوالية العامة لنظر المنازعات الناشئة عن العقود).(2

أوالً :تط ق قكر الرراراا الرا لة لصنلصا قب ظ قانون مجلس الرولة رقم  112لسنة
1946
كااان القااانون رقاام  112لساانة  1946خاليااا ماان الاانص علااى اختصاااص مجلااس الدولااة
بالمنازعات في العقود اإلدارية ،فكان دور مجلس الدولة يقتصر على نظار طلباات اإللغااء المقدماة
ماان اطفااراد ضااد القاارارات اإلداري اة النهائيااة .وقااد تعاارض هااها المجلااس لعقاادين ماان عقااود الجهااة
اإلدارية ،أحدهما عق ٌد مدني واآلخر عق ٌد إدار  ،وقد قام بفصل قارارين إدارياين يادخالن فاي بنياان
ههين العقدين وقبل الطعن فيهما استقالال باإللغاء).(3
فماان تطبيقااات هااها القضاااء فااي ظاال قااانون اإلنشاااء ساانة  ،1946حكام المحكمااة اإلداريااة
الصادر في تاريخ  25نوفمبر  ،1947حيث جاء في قضاءها "ومن حيث أنه مما يجا التنبيه إليه
ٌ
بحت تخاتص باه
أن من العمليات التي تباشرها اإلدارة ما قد يكون مركبا له جانبان أحدهما تعاقد
المحكمة المدنية ،واآلخر إدار يجا أن تسير فياه اإلدارة بمقتضاى النظاام اإلدار المقارر لاهلك،
فتصدر بهها الخصوص قرارات من جانا واحد ،تتوافر فيهاا جمياأ خصاائص القارارات اإلدارياة
وتتصل بالعقد من ناحياة اإلهن باه أو إبراماه أو اعتماادا ،وتخاتص محكماة القضااء اإلدار ب لغااء
هها القرارات إها وقعت مخالفة للقوانين أو اللوائح ،وهلك من دون المسااس باهات العقاد الاه يظال
قائما بحالته إلى أن تفصل المحكمة المدنية في المنازعات المتعلقة به").(4

 - 1الحاجي ،طه بن محمد بن سلمان .مرجأ سابق ،ص .23
 - 2قانون  165لسنة  ،1955قانون  55لسنة  ،1959قانون  47لسنة .1972
 - 3د .علي ،سعيد حسين .مرجأ سابق ،ص .384
 - 4حكم محكمة القضاء اإلدار  ،جلسة  25نوفمبر  1947عن مجموعة أحكام المجلس ،السنة ال انية ،ص ،91وفي هات المعنى
حكمها الصادر في القضية رقم  1289السنة اطولى ق بجلسة  16ديسمبر .1947
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وبما أن قانون اإلنشاء رقم  112لسانة  1946قاد حادد اختصاصاات المجلاس علاى سابيل
الحصاار ،وقصاار اختصاصااه علااى نظاار المنازعااات التااي تتعلااق باابعض العقااود اإلداريااة ،فقااد ظاال
القضاء العاد المصر ينظر في المنازعات اطخرى .وعليه حاول المشرع المصر تدارك هلك
في قانون المجلس سنة  ،1949حيث جعل االختصاص بنظر المنازعات التي تتعلق ببعض العقود
اإلدارية (عقاد االلتازام ،التورياد ،اطشاغال العاماة) مان اختصااص مجلاس الدولاة المصار  ،إال أن
هلك لام يساعفه لماا تام إيارادا َسا َلفا ،حياث إن دعاوى اإللغااء تخارج عان المنازعاات التاي تنشاأ عان
العقااود اطخاارى التااي يخااص بهااا القضاااء العاااد ) ،(1فظاال الوضااأ علااى هااها الحااال إلااى أن تالفااى
المشرع هلك بالقانون رقم  165لسنة  ،1955م بالقانون رقم  47لسنة .1972

ثان ا :تط ق قكر الرراراا الرا لة لصنلصا قب ظ قانون مجلس الرولة رقم  47لسنة
1972
أكااد قاااانون مجلاااس الدولااة المصااار رقااام ( )47لساانة  1972اختصااااص هاااها المجلاااس
بمنازعااات العقااود اإلداريااة ،فلاام يقتصاار اختصاصااه علااى صااحة أو بطااالن العقااود اإلداري اة التااي
تصدر فاي شاأن عملياة قانونياة مركباة ،بال امتاد اختصاصاه لجمياأ اطعماال والتصارفات المتعلقاة
بالعمليااات التعاقديااة التااي تبرمهااا الجهااات اإلداريااة ابتااداء وانتهاااء ،حيااث أصاابح اختصاااص هااها
المجلس بنظر المنازعات المتعلقة بالعقود اإلدارية اختصاصاا مطلقاا وشاامال لكال ماا يتفارع منهاا؛
من لحظة تكوينها وإبرامها إلى لحظة تنفيهها وتصفية الحقوق وااللتزامات).(2
وتأكياااادا لتطبيااااق هااااها الفكاااارة قضاااات المحكمااااة اإلداريااااة العليااااا بااااالحكم الصااااادر فااااي
 1975/04/05بأنه "ينبغاي التميياز فاي التكيياف باين العقاد الاه تبرماه اإلدارة وباين اإلجاراءات
التي تمهد إلبرام هها العقد أو تهيء لمولدا؛ هلاك أناه بقطاأ النظار عان كوناه عقادا إدارياا أو مادنيا،
ف ن من هها اإلجراءات ما يتم بقارار مان السالطة اإلدارياة المختصاة لاه خصاائص القارار اإلدار

 - 1العصيمي ،مها حمد .اإلجراءات السابقة على إبرام العقد اإلدار في القانون الكويتي ،رسالة لنيل درجة الماجستير في الحقوق،
جامعة القاهرة ،2009 ،ص .13
 - 2د .علي ،سعيد حسين .مرجأ سابق ،ص .391
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ومكوناته من حيث كونه إفصاحا عن إرادتهاا الملزماة بنااء علاى سالطتها العاماة بمقتضاى القاوانين
واللوائح بقصد إحداث أ ر القانوني معين تحقيقا لمصلحة عامة يبتغيها القانون ،وم ل هها القرارات
وإن كانت تسهم في تكوين العقد ،وتستهدف إتمامه ،ف نها تنفرد في طبيعتها عن العقد مادنيا كاان أم
إداريا ،ويكاون االختصااص بنظار طلاا اإللغااء والحاال كاهلك معقاودا لمحااكم مجلاس الدولاة دون
غيرها").(1
وبعد هلك تواترت أحكام المحكمة اإلدارية العليا في االتجاا هاته) ،(2حيث أكدت هها المبادأ
في الحكم الصادر بتاريخ  1979/04/14بهكرها "أنه ينبغي في هها التنظيم لعملياة العقاد اإلدار
المركبة التفرقة بين نوعين من القرارات التاي تصادرها الجهاة اإلدارياة فاي شاأن العقاود اإلدارياة،
النوع اطول :وهو القرارات التي تصدرها أ ناء المراحل التمهيدية للتعاقاد وقبال إبارام العقاد ،وهاها
تسامى القاارارات المنفصاالة المسااتقلة؛ ومان هااها القبياال القاارار الصاادر بطاارح العمليااة فااي مناقصااة
والقرار الصادر باستبعاد أحد المناقصين والقرار الصادر ب لغاء المناقصة أو إرسائها على شاخص
معين ،فهها القرارات هي قرارات إدارية نهائية شأنها شأن أ قرار إدار نهائي.(3)"...
ونخلااص ممااا تقاادم إلااى أن كااال ماان القضاااء اإلدار الفرنسااي والمصاار قااد قاابال الطعاان
باإللغاء في القرارات اإلدارية القابلة لالنفصال عان العقاد اإلدار وغيارا مان المجااالت اطخارى،
طالما كان يمكن فصلها عن تلك العملية المركبة ،على أن يكون الطعن مبنيا على أحد العيوا التي
ترد على القرار اإلدار والتي تتعلق بمشروعية القارار .كماا ينبغاي أن نؤكاد هناا أن فكارة الطعان
على هها القرارات في المسائل المتعلقة بالعقود اإلدارياة ،ظهارت وتبلاورت لادى القضااء الفرنساي
بعد أن رفض تطبيقها بداية ،أما في القضاء المصر  ،فقد طبق هها الفكرة وتبناها منه نشأته.

 - 1الطعن رقم  456لسنة  17ق  -جلسة  ،1975/4/5وكهلك قبلت الطعن على م ل اهها القرارات في الطعن رقم  552لسنة 14
ق.ع ،جلسة  ،1973/1/27والطعن رقم  1505لسنة  29ق.ع ،جلسة .1986/11/29
 - 2طبق هها القضاء فكرة القرارات اإلدارية القابلة لالنفصال ،فقد طبقت عمليا في مجال الوظيفة العامة ،م ل التعيين عن طريق
المسابقة ،وعملية الترقية  ،واإلحالة لمجلس التأديا .كما طبقت أيضا في مجال العقود اإلدارية ،م ل :القرار الصادر باإلهن في
التعاقد ،والقرار الصادر ب رساء المزاد ،وإرساء عملية المناقصة ،واستبعاد أحد العطاءات ،والقرارات الصادرة ب برام العقد،
والقرارات الصادرة برفض إبرام العقد ...يُنظر :د .سار  ،جورجي شفيق .مرجأ سابق.
 - 3د .ع مان ،جمال عباس .مرجأ سابق ،ص  .176عن مجموعة المبادي التي أقرتها المحكمة اإلدارية العليا .1979
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المطلب الثانب :موقص الرضا ا ماراتب من قكر الطعن قب الرراراا الرا لة لصنلصا ان
العرور ا رار ة
تباااااين موقااااف القضاااااء فااااي دولااااة اإلمااااارات العربيااااة المتحاااادة عاااان سااااابقيه (الفرنسااااي
والمصر )،إه لم يشير صاراحة إلاى هاها الفكارة) ،(1ولكناه أورد بعاض العباارات التاي جااءت بهاا
المحاكم المصرية في معرض قبول الطعن باإللغاء على القرارات القابلة لالنفصال .كماا أناه أيضاا
رفض أحيانا الطعن باإللغاء على بعاض القارارات بشاكل مساتقل عان العملياة المركباة ،ولام يكتفاي
بالرفض بل أورد عبارات تشير إلى انتهااج فكارة االدمااج (المانهج التركيباي) .إه يشاير إلاى رقاباة
تلك القرارات علاى أنهاا تسااهم فاي تكاوين العملياة كساب ٍ
ا لهاا أو متطلباا شاكليا يلازم اساتيفاؤا وفقاا
طحكام القانون ،على رغم أن تلك اطعمال تتوفر فيها جميأ عناصر القرار اإلدار وأركانه ،وهو
اطمر اله يبحث فيه عند تقصي مشروعية العمل المركا.
ومن هنا ،نبحث في تطبيقات القضاء اإلماراتي عان فكارة الطعان باإللغااء علاى القارارات
القابلاة لالنفصاال ،بحياث نتطارق لتطبياق ماانهج االدمااج أو الارفض (الفارع اطول) ،ام نبحاث فااي
قابلية تطبيق الفكرة لدى هها القضاء (الفرع ال اني).

اللرع األو  :تط ق قكر ا رماج (المنهج الترك ب)
 من التطبيقات القضائية التي انتهجت فيها المحكمة االتحادية العليا فكرة اإلدماج ،قضااؤهابشأن النظر في قرار جهة رفضت ربط المعاش التقاعد  ،حيث استند قارار الارفض هلاك
إلى عادم مشاروعية قارار وزيار الصاحة الاه تقارر فياه إنهااء خدماة موظفاة لعادم لياقتهاا
الصااحية ،باعتبااار أن قاارار الاوزير لاام يسااتند علااى تقرياار لجنااة طبيااة مختصااة ممااا يعيبااه
بالبطالن ،حيث ناقشت المحكماة صاحة قارار وزيار الصاحة مان حياث اطركاان وخلصات

بشكل عام والتي تتعلق بالعقود التي تبرمها اإلدارة بشكل
 - 1قد يعود السبا في عدم التطرق لهها الفكرة إلى قلة المنازعات اإلدارية
ٍ
خاص ،خاصة المنازعات المتعلقة بالمراحل التمهيدية للعقد ،كما يمكن إرجاع السبا إلى حدا ة نشأة هها القضاء حيث لم تتبلور
لديه هها الفكرة أو يتعرض لها في معرض منازعة .راجأ كتاا د .الحلو ،ماجد راغا تأمالت في المنازعات اإلدارية في دولة
اإلمارات العربية المتحدة ،سلسلة البحوث – جامعة اإلمارات ،الطبعة اطولى ،2004 ،ص .19
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إلى توافقه مأ أحكاام القاانون بقولهاا إن "العبارة بشاكل القارار اإلدار هاو بوقات إصادارا
وليس بوقت تنفيها ،إه بوقات اإلصادار يناتج القارار أ ارا القاانوني ،وأن قارار اللجناة بعادم
لياقة الموظف للخدماة هاو بم اباة الواقعاة القانونياة التاي انتهات بهاا خدماة الموظاف وبقاوة
القانون .ولما كان ال ابت من اطوراق ...هي اللجنة المختصة حسا قاانون الخدماة المدنياة
فااي الحكومااة االتحاديااة المعمااول بااه انااهاك .(1)"...ففيااه نلحااظ أن المحكمااة لاام تتمساااك
باستقاللية القرار الصادر من وزير الصحة ،بحياث يلازم للطعان علاى صاحته اللجاوء إلاى
دعوى اإللغاء ،مما يكاون معاه طباق عكاس فكارة القارارات القابلاة لالنفصاال ،ولعال هلاك
يعااود إلااى أن المحكمااة التااي تراقااا ص احة ق ارار المعاشااات والتأمينااات االجتماعيااة(قرار
االمتناااع) هااي هاتهااا لهااا ساالطة الرقابااة علااى قاارار وزياار الصااحة باعتبااارا ماان القاارارات
اإلدارية ،ناهيكم عن عدم تقييد دعوى اإللغاء انهاك بميعاد لرفعها).(2

 - 1المحكمة االتحادية العليا ،الطعن رقم  399لسنة  26القضائية ،جلسة اطحد الموافق  9إبريل سنة  ،2006حيث سببت الجهة قرار
امتناعها عن ربط المعاش التقاعد بأن قرار وزير الصحة باطلٌ .ويتضح من هها الحكم مناقشته لصحة قرار وزير الصحة بأن
تعرض طركانه بقوله" :العبرة بشكل القرار اإلدار هو بوقت إصدارا  -هو بم ابة الواقعة القانونية التي انتهى بها خدمة
الموظف وبقوة القانون  -هي اللجنة المختصة حسا قانون الخدمة المدنية في الحكومة االتحادية المعمول به انهاك".
 - 2في التمييز رقم  90لسنة  2008الصادر من محاكم دبي المحلية بجلسة اطحد  18مايو  ،2008مارست هها المحكمة رقابتها على
مشروعية قرار تشكيل لجنة للتحقيق في المخالفات التي وقعت من أحد الموظفين في معرض الطعن على قرار الفصل الصادر
من رئيس الجهة مصدرة القرار ،حيث كان قرار الفصل صادرا بناء على توصية لجنة التحقيق التي تم تشكيلها بموجا القرار
رقم  24لسنة  ،2002حيث أورد هها القضاء في منطوق حكمه أنه "وحيث إن الطعن أقيم على ال ة أسباا تنعى الطاعنة
بالسبا ال اني منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيا والفساد في االستدالل ،هلك أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع
بدرجتيها ببطالن قرار اللجنة المشكلة للتحقيق في الواقعة محل النزاع تأسيسا على أن أحد أعضاء هها اللجنة الخماسية هو
الدكتور  .......رئيس قسم الصيادلة بمستشفى  ، .........واله تم فصله من الخدمة فيما بعد ،بعد أن تبين أ ناء التحقيق وجود
مخالفات أخرى منسوبة آلخرين ومن ضمنهم الدكتور المهكور ،واله بت سوء إدارته للصيدلية ،فأضحى غير صالح
لالشتراك في إصدار القرار الصادر بفصلها من الخدمة .وإه لم يرد الحكم المطعون فيه على هها الدفأ ومواجهته بما يفندا ،ومن
م ف نه يكون معيبا بما يستوجا نقضه".
وفي قضية أخرى نظرت ضمن محاكم دبي المحلية بالتمييز رقم  135لسنة  ،2008بجلسة اطحد  29يونيو  ،2008نظر هها
القضاء صحة قرار إدار تخلل عملية قانونية مركبة تم لت في صدور قرار إدار يتضمن فصل موظف ،حيث صدر قرار
الفصل من رئيس الجهة على أ ر توصية لجنة تحقيقات تشكلت بموجا قرار سابق ،وحيث نعى المستأنف أن قرار تشكيل اللجنة
باطل قضت محكمة االستئ ناف ببطالن قرار الفصل إال أن محكمة التمييز نقضت الحكم على سند التمييز بين لجنة التحقيق
ولجنة التأديا ،وقد أوردت هها المحكمة في تمييزها أنه "وإه خالف الحكم المطعون فيه هها النظر وقضى ببطالن القرار
الصادر بفصل المطعون ضدا وإلغاء كافة ا ارا تأسيسا على ما أوردا بمدوناته من أن ((القرار رقم  93لسنة  2006الصادر من
السيد /رئيس مجلس اإلدارة والمدير التنفيه للمستأنف ضدها بتشكيل لجنة التحقيق مأ المستأنف قد نص على تشكيلها من مدير
إدارة المترو رئيسا ،وعضوية مدير إدارة الطرق ومدير مكتا رئيس مجلس اإلدارة ومدير الموارد البشرية ومدير إدارة الشئون
القانونية أعضاء ،ف ن هها التشكيل يعد مخالفا لنص المادة  85من نظام شؤون الموظفين في إمارة دبي لسنة  ،1992وإه صدر
قرار الفصل استنادا إلى هها التحقيق اله أجرته لجنة التحقيق بتشكيلها المنصوص عليه في قرار تشكيلها رقم  93لسنة 2006
ف نه يكون مخالفا للقانون ...وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم وأخها به ،ومتى انتهت المحكمة إلى بطالن قرار تشكيل اللجنة التي
شكلتها المستأنف ضدها بقرارها رقم  93لسنة  ،2006وبالتالي بطالن قرار فصل المستأنف ،ف نها تقضي ببطالن القرار
اطخير".
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 وفي قضية أخرى تعلقت بصحة قرار حل مجلس إدارة لجمعية هات نفاأ عاام ،وهاو قارارماان القاارارات المركبااة التااي تتخللهاا مجموعااة ماان اطعمااال واإلجااراءات التااي منهااا قاارار
تشكيل لجناة التحقياق ماأ أعضااء مجلاس اإلدارة ،ففياه يساتلزم لصادور قارار حال مجلاس
اإلدارة أن يتم إ بات وجود مخالفات من أعضاء مجلس اإلدارة ،ويتم إ بات هها المخالفات
بموجاا لجناة يااتم تشاكيلها بقارار ماان الاوزير .وفااي النعاي علاى قاارار حال مجلااس اإلدارة
تمسك اطعضاء (الطاعن) بعدم صحة قرار تشكيل اللجنة لصدورا بالمخالفاة للشاكل الاه
حااددا القااانون ،وهااو بهاتااه كااان سااببا فااي صاادور القاارار اطخياار المتم اال فااي حاال مجلااس
اإلدارة ،حيث ناقش هها القضاء مشروعية قرار تشاكيل اللجناة مان حياث الشاكل بقولاه إن
"ال ابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ،أن ...أصادرت القارار رقام
 141لسانة  2011بتشااكيل لجناة للتحقيااق فاي المخالفااات الاواردة بتقرياار إدارة الجمعيااات
هات النفأ العام بشأن جمعية ...وكان القانون رقم ( )2لسنة  ،2008ال يشترط شكال معينا
إلصدار م ل هها القرار ،ومن م ف ن النعي الوارد بهها الوجه يكون في غير محله").(1
ويتبين من الحكم السابق أن المحكمة أخهت بمنهج اإلدماج أو التركياا ،إه تمساك الطااعن
بعدم صحة قرار حل مجلس اإلدارة نظرا ل بوت المخالفات من لجنة تشاكلت بقارار غيار مشاروع،
فيتبين بأن المحكمة قد ناقشت مشروعية قرار تشكيل اللجنة وخلصت إلى صحته م رتبت أ ر هلك
على صحة قرار حل مجلس اإلدارة ،وهاي بهاها انتهجات مانهج اإلدمااج ،والاه يتم ال باالنظر فاي
العملية القانونية المركبة كوحدة واحدة.

1

 المحكمة االتحادية العليا ،الطعن رقم  182لسنة  2012إدار  ،جلسة اطربعاء الموافق  14من نوفمبر سنة  .2012أشارتالمحكمة في غاية منعى الطاعن "مما يعني بطالن تقرير اللجنة وبالتالي بطالن القرار اإلدار المبني على التقرير".
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يضاااف إلااى هلااك أن المحكمااة االتحاديااة العليااا فااي حكمهااا المتعلااق بااالطعن رقاام  1لساانة
 2015إدار ) ،(1قد امتنعت عن رقاباة قارار لجناة التظلماات الصاادر فاي صاحة انتخااا أعضااء
مجلس إدارة الجمعيات التعاونية ،وكان هلاك فاي ضاوء مناقشاة مشاروعية قارار اخار يقضاي بحال
مجلس إدارة الجمعياة .وينبغاي اإلشاارة هناا باأن المشارع قاد أفارد للقارار اطخيار خصوصاية ،باأن
جعل الرقابة عليه ابتاداء أماام المحكماة االتحادياة العلياا (كادعوى إلغااء – محكماة موضاوع) ،وقاد
تمسك الطاعن بعدم صحة قرار لجنة التظلماات التاي خلصات إلاى باوت مخالفاات مجلاس اإلدارة،
مسااتندا فااي هلااك إلااى أن الشااكوى قُ ادّمت أمااام هااها اإلدارة خااارج الميعاااد المحاادد ،إال أن المحكمااة
بدواع تتعلق بنصوص القانون واجا التطبيق ،وأشاارت إلاى أن
رفضت الدفأ ،وقد سببت رفضها
ٍ
هها الدفأ ينحصر أمام لجنة التظلمات).(2
ونارى أن االختصاااص بالرقاباة علااى قارار حاال مجلاس اإلدارة معقااود للمحكماة االتحاديااة
العليا ،بيد أن االختصاص القضاائي الخااص للرقاباة علاى مشاروعية قارار لجناة المخالفاات معقاود
لطريق دعاوى اإللغااء العااد (المحااكم االبتدائياة) ،باعتباار أن المحكماة العلياا تراقاا موضاوعيا
قرار حل مجلس اإلدارة ،بالتالي يتأساس الادفأ علاى عادم االختصااص ،طالماا لام تتابنَّ فاي رقابتهاا
على هها القرار (الحل) المنهج التركيبي أو منهج اإلدماج بوحدة القرار ،طن قارار لجناة التظلماات
بنهائيته يكون محال للطعن عليه بدعوى اإللغااء أماام المحااكم االبتدائياة ،وهاو ماا يأخاه باه القضااء
اإلدار في مصر.

 - 1المحكمة االتحادية العليا ،جلسة اطربعاء الموافق  22إبريل سنة  .2015وقد نص حكمها على أنه "يعتبر قرار اللجنة الصادر في
هها الشأن نهائيا بعد اعتمادا من وزير الشؤون االجتماعية – يدالن على أن مجال إعمال هها الدفأ (فوات ميعاد تقديم الشكوى)
ينحصر أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة ( )18من القانون سالف البيان باعتبارها اللجنة المختصة بنظر الطعون
اإلدارية المرفوعة عن صحة انتخابات أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية ،وأنه متى بتت اللجنة في الطعن واعتمد
قرارها وزير الشؤون االجتماعية .ومن م فال وجه طن ي ار الدفأ بعدم قبول الطعن االنتخابي شكال بعد أن تم اعتمادا من
الوزير ،اطمر اله تقضي معه المحكمة برفض الدفأ".
 - 2يختلف اطمر با لنسبة لطبيعة المنازعات المتعلقة بانتخاا أعضاء مجلس إدارة الجمعيات التعاونيات ،فقد قرر القانون بالنسبة
لقرار حل مجلس اإلدارة أن يكون االختصاص الموضوعي للمحكمة االتحادية العليا حصرا ،بينما بالنسبة للمنازعات التي تتعلق
بصحة االنتخابات ،فمناط الطعن يكون أمام لجنة التظلمات ،ومتى ما أصدرت اللجنة قرارها واعتمد من الوزير المختص،
أصبح هها القرار نهائيا إال أنه يظل من قوام القرارات اإلدارية ،فيكون الطعن عليه أمام المحاكم االبتدائية بدعوى اإللغاء التي
تمر بالتقاضي على درجتين كما هي سائر دعاوى اإللغاء .وأرى هنا أن الجهة المختصة (باعتبار التسبيا واجبا قانونا) قد
أرجعت سبا صدور قرار حل مجلس اإلدارة إلى عدم صحة االنتخابات ،فلما تمسك المدعي بصحة قرار لجنة تظلمات
االنتخاا ارتأت المحكمة عدم قبول الدفأ.
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فقد ههبات محكماة القضااء اإلدار فاي مصار إلاى اتجاهاا مغاايرا لماا جااءت باه المحكماة
االتحادية العليا ،حيث جاء في قضاء مصر أن "صفة النهائية في القارار اإلدار ال تحجاا رقابتاه
قضائيا سواء بطلا إلغائه أو التعويض عنه أيا كاان العياا الاه لحقاه فاي مرحلاة تكويناه ...صافة
النهائية في القرار اإلدار الزمة لقبول دعوى اإللغاء ...وتعني عدم خضوع القرار لتصديق جهاة
إدارية أخرى وتحمل بهاتها عناصر قوتها التنفيهية الواجبة التطبيق بعد هلك ...وتنطبق هها الصافة
علااى قاارار لجنااة تقياايم أصااول المنشاالت المؤممااة ...وال يغياار ماان وصااف النهائيااة بااالمعنى السااابق
صدور حكم من المحكمة الدستورية العلياا بعادم دساتورية الماادة ال ال اة مان القاانون رقام  72لسانة
 1963المشار إليه وما ورد به من أسباا ،من بينها أن لجان التقييم ال تعدو أن تكون مجرد لجاان
إدارية تعتبر قراراتها قرارات إدارية وليست قضاائية ،وأن الماادة الماهكورة وقاد حصانت قارارات
تلك اللجان من رقابة القضاء تكون قد انطوت على مصادرة لحق التقاضي وإخاالل بمبادأ المسااواة
على نحو يخالف المادتين  40و  68من الدستور  -أساس هلك :أن حكم المحكماة الدساتورية العلياا
ينصرف إلى معنى اخر للنهائية هو عدم قابلية تلك القرارات للطعن فيها قضاء وهو ما يختلف عن
مدلول النهائية للقرار اإلدار كشرط لقبول الدعوى ب لغائه").(1
وبهاها فا ن مااا ههباات إليااه المحكمااة االتحادياة العليااا باعتبااار قاارار اللجناة نهائيااا ال يخضااأ
لرقابة القضاء استنادا لنص في القانون) ،(2يكون معه هها النص محال للطعن عليه دستوريا ،طالما
كانت تتبنى في رقابة م ل هها القرارات المنهج التركيبي باعتبارها تراقا هها القرارات واطعمال
كوحاادة واحاادة ،هلااك أن صاافة النهائيااة الااواردة بااالنص  -بمااا ههباات إليهااا هااها المحكمااة  -تغاال يااد
المحكمة عن الرقابة القضائية على هها القرار ،وهو اطمار الاه مان شاأنه أن يسالا حقاا دساتور ّيا
مقررا.

 - 1محكمة القضاء اإلدار  ،الطعن المقدم أمامه رقم  404لسنة  33ق.ع ،جلسة 1989/03/11
 - 2أن النص في الفقرتين ( )4،3من المادة ( )22من القانون االتحاد رقم ( )13لسنة  1976في شأن الجمعيات التعاونية ينصان
على أن "يجوز لكل ه شأن الطعن في صحة انتخاا أ عضو من أعضاء مجلس اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من إعالن
نتيجة االنتخاا أمام اللجنة المشار إليها في المادة ( )18من هها القانون .ويعتبر قرار اللجنة الصادر في هها الشأن نهائيا بعد
اعتمادا من وزير الشئون االجتماعية"
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وعلى ما ههبت إليه المحكمة االتحادية في نهائية تلك القرارات ،يجعال القارارات اطخارى
الت اي تص ادر وتبنااى علااى قاارارات اللجنااة تتحصاان (بالساابا) بموجااا مااا تخلااص إليااه اللجنااة فااي
قرارها ،خصوصا وأن هها المحكمة ههبت في أحد اطحكام إلى "أن الطاعنة أقامت الدعوى الما لة
بطلا إلغاء القرار  16لسنة  2015الصادر ب بوت المخالفة التي تضمنها هها القرار ،في حاين أن
هها القرار ليس قرارا إداريا بالمعنى الفني الدقيق لمفهوم القرار اإلدار باعتبار أن ما تضمنه هاو
في حقيقته إ بات لواقعة مادية ال يقصد بها تحقيق ا ار قانونية محددة وملزمة للغير وإن رتا عليها
القانون ا اارا قانونياة معيناة طن هاها اآل اار مصادرها الواقعاة المادياة وهاي مجارد إجاراء تمهياد
لق رار إدار قد يتخه فيما بعد ،لها ف ناه ال يجاوز الطعان فيهاا اساتقالال وإنماا يتعاين االنتظاار لحاين
صدور قرار إدار يتخه هها المخالفة سندا لاه") .(1ومان هناا أرى أن مان اطجادر الخلاوص  -كماا
ههبت إلياه المحكماة اإلدارياة العلياا فاي مصار  -إلاى أن النهائياة المقصاودة فاي الانص ،هاي أناه ال
يحتاج إلى تصديق من جهة أعلى ،وبهلك يكون محال للطعن عليه باإللغاء وبساط الرقاباة القضاائية
عليه ،سواء على وجهة االستقالل عن العملياة المركباة أو بمعارض الرقاباة علاى القارار الاه بناي
عليه (اندماجا).
ومتى ما كان قرار هها اللجنة خاضعا للرقابة القضائية بالطعن عليه بالبطالن ،كاان محاال
لتطبيق فكرة القرارات القابلة لالنفصال ،باعتباار أن هاها القارار يادخل ضامن عملياة مركباة تتم ال
في حل مجلس اإلدارة لوقوع بعض المخالفات التي بتت بقرار من تلك اللجنة بعد مصادقة الوزير
عليه ،فتختص المحكمة االتحادياة العلياا بالرقاباة الموضاوعية علاى قارار حال مجلاس اإلدارة بينماا
تختص المحاكم االبتدائية بالرقابة على قرار اللجنة ،مما يكون معاه حار بتطبياق فكارة القارارات
القابلة لالنفصال ،بحيث يطعن على قرار اللجنة أمام المحاكم االبتدائية بصورة مستقلة عان العملياة
المركبة التي تم لت في قرار حل مجلس اإلدارة.

 - 1المحكمة االتحادية العليا ،الطعن رقم  174لسنة  2017ادار  ،جلسة اطربعاء الموافق  4أكتوبر سنة .2017
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ونخلص من التطبيقات اآلنفة إلى أن هها القضاء ينتهج أحيانا فكرة انادماج القارارات التاي
تتخلل العمليات القانونية المركباة فاي العملياة هاتهاا ،حياث يماارس رقاباة تلاك القارارات فاي ضاوء
مراقبااة العمليااة القانونيااة المركبااة باعتبااار أن تلااك القاارارات ساااهمت فااي صادور العمليااة القانونيااة
المركبة (القرار المركا) ،وتأكيدا لهها النهج قضات المحكماة االتحادياة العلياا فاي معارض الطعان
علااى قاارار لجنااة المخالفااات بااأن "ف نااه ال يجااوز الطعاان فيهااا اسااتقالال وإنمااا يتعااين االنتظااار لحااين
صدور قرار إدار يتخه هها المخالفة سندا له") .(1حيث لم يكتفِ القضاء االتحاد بوجود مصلحة
محتملة لطالا اإللغاء) ،(2بل يجا أن تكون المصلحة لطالا اإللغااء حالاة ومباشارة ،بينماا يجار
العماال بعكااس هااها المساالك لاادى القضاااء اإلدار فاي كااال ماان فرنسااا ومصاار ،إه يكتفااي كااال ماانهم
بوجود المصلحة المحتملة لقبول دعوى اإللغاء.

اللرع الثانب :توارر قا ل ة الطعن الى الرراراا الرا لة لصنلصا
من المقرر في قضاء االتحاد لدولة اإلمارات ،أن التعاقد بأسالوا المناقصاات ماأ الجهاة
اإلدارية يمر بعدة مراحل ،إه جاء في قضاء المحكمة االتحادية العليا أن "من اطصول المقررة فاي
شأن إبرام العقود اإلدارية أن المناقصة طرياق تسالكه اإلدارة لتختاار بمقتضااا أفضال مان يتقادمون
للتعاقد معها ،بتغليا مصلحة المرفاق العاام المالياة مقروناة بالمصالحة الفنياة التاي تبادو فاي اختياار
المناقص اطفضل كفاءة وحسن سامعة ،ولهاها الطرياق مراحال االث :اطولاى طارح المناقصاة مان
اإلدارة وتقاادم اطفااراد والشااركات بالعط ااءات ،وال انيااة فحااص وإرساااء المناقصااة ،و ال هااا إباارام

 - 1المحكمة االتحادية العليا ،الطعن رقم  174لسنة  2017ادار  ،جلسة اطربعاء  4أكتوبر سنة .2017
 - 2سوف نتطرق لفكرة المصلحة في المبحث ال اني من هها الفصل (شروط الطعن باإللغاء على القرارات القابلة لالنفصال) ،ونشير
هنا بأن يربط القضاء االتحاد في دولة اإلمارات بين الصفة والمصلحة ،فيشترط كأصل عام أن تكون المصلحة حالة ومباشرة
بأن يكون أ ر القرار في مراكز قانونية مباشرة ،واست ناء تتوفر المصلحة المحتملة إها كان الغرض من اإللغاء االحتياط لدفأ
ضرر محقق أو االحتياط لحق يخشى زوال دليله ،وهو ما يتوافق مأ المادة ( )2من قانون اإلجراءات المدنية؛ فقد أورد هها
القضاء في حكمه المتعلق بالطعن رقم  129لسنة  2011إدار أن "الصفة والمصلحة في دعوى اإللغاء تندمجان معا بحيث
تبرز المصلحة كشرط أساسي لقبول دعوى اإللغاء ،إال أنه يشترط في هها المصلحة أن تكون شخصية ومباشرة .بمعنى أن
يكون القرار اإلدار المطلوا إلغاؤ ا قد مس مركزا قانونيا خاصا بالمدعي طالا اإللغاء" ،إال أن قانون اإلجراءات المدنية
االتحاد في المادة ( ) 2قرر جواز رفأ الدعوى بوجود المصلحة المحتملة ،فال اجتهاد مأ النص والتريث للطعن في القرارات
التي تدخل في مراحل تكوين العملية القانونية المركبة إلى حين تتخه تلك القرارات سندا أو سببا لصدور العملية.
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العقد") ،(1وبالتالي ف ن من المتصور صادور العدياد فاي القارارات فاي مراحال تكاوين تلاك العقاود،
ومنها قرار إرساء المناقصة ،إه مان المساتقر علياه فاي الفقاه والقضااء اإلدار فاي كا ٍّل مان فرنساا
ومصر أن هها القرار يُع ُّد من القرارات القابلة لالنفصال عن العقد اإلدار .
وقد يتم الطعن على تلك القرارات التي تتخهها اإلدارة تمهيدا إلبرام العقاد ضامن المراحال
التي أوردهاا القضااء فاي حكماه المشاار إلياه ،ال سايما وأن هاها القضااء قاد قضاى باأن "التعاقاد ماأ
الجهة اإلدارية له جانبان أحدهما تعاقد بحت واآلخر إدار تسير فيه اإلدارة على مقتضى النظام
اإلدار  ،ف ها تبين لها أن هناك مخالفة للقوانين واللوائح في جزء من قرارها اإلدار الاه يتصال
بهها العقد جاز لها تصحيحه وتقويمه بما يتفاق ماأ هاها القاوانين واللاوائح المعماول بهاا لاديها حتاى
تعود اطمور إلى نصابها الصحيح المقرر قانونا") ،(2وقد عبّرت محكمة القضاء اإلدار في مصر
بهات العبارة في تنويهها بفكرة القرارات القابلة لالنفصال).(3
ومن أهم ما جاءت به المحكمة االتحادية العليا فيما يتعلاق باطعماال التمهيدياة التاي تارتبط
بالعقود التي تبرمها اإلدارة ما قضت به "أن المشرع قد أخضأ المناقصاات العاماة لمباادي أساساية
هي العالنية والمساواة وحرية المنافسة والية ارساء المناقصة ،والازم جهاة اإلدارة باأن تفصاح عان
اطسباا التي دعتها إلاى عادم اطخاه باأ عطااء ،واساتهدف مان هلاك تقيياد حرياة جهاة اإلدارة فاي
اختيار المتعاقد فالزم عليها أن تتبأ طريقا مرساوما لكاي تصال إلاى تعياين أفضال المتناقصاين وفقاا
للقانون فنظم إجراءات التعاقد بطريق المناقصة بحيث تجر على مرحلتين :اطولى منها ما تشامل
اطعمااال التمهيديااة ،وال انيااة يااتم فيهااا اباارام العقااد ،وكاناات اطعمااال التمهيديااة ماان وضااأ شااروط
المناقصة واإلعالن عنها وتلقاى العطااءات وتحقياق شاروط المناقصاة ام المفاضالة باين العطااءات
ف رساء المناقصة ،ولئن كانت جميعها إجراءات سابقة علاى التعاقاد تساتهدف التمهياد إلبارام العقاد،
 - 1المحكمة االتحادية العليا ،الطعن رقم  93لسنة  5ق .ع مدني بتاريخ .1984/01/17
 - 2المحكمة االتحادية العليا ،الطعن رقم  83لسنة  20القضائية (مدني) ،صادر بتاريخ .1999/11/28
 - 3الحكم الصادر في القضية رقم  1180لسنة  10ق جلسة  ،1956/11/18وقد جاء فيه أنه "ومن حيث أنه مما يجا التنبيه إليه أن
العمليات التي تباشرها اإلدارة ،منها ما قد يكون مركبا له جانبان :أحدهما تعاقد بحث تختص به المحكمة المدنية ،واآلخر:
إدار يجا أن تسير فيه اإلدارة على مقتضى النظام المقرر لهلك".
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إال أن يتعاين علاى جهااة اإلدارة أن تلتازم فيهااا اطحكاام والقواعاد المقااررة فاي القااانون ،هلاك أنهااا ال
تعتبر قواعد تنظيمية داخلية تخضأ في تطبيقها لمشيئتها ،وإنما هي قواعد وضعها المشرع لصاالح
اإلدارة واطفراد على السواء وهدف بها كفالة حياد عمليات المناقصات واحترام مبادأ المسااواة باين
المتناقصين جميعا ،ومن م ف ن الخروج عن هها القواعاد واإلخاالل بالمباادي اطساساية التاي تحكام
إجراءات المناقصة يعتبر عمال غير مشروع يرتاا مساؤولية اإلدارة") .(1وهاها إشاارة يتباين منهاا
جواز الطعن باإللغاء على القرارات التي تدخل في مراحل تكوين العقود التي تبرمها اإلدارة.
وعلى أسااس هلاك قضات المحكماة االتحادياة العلياا بمساؤولية اإلدارة نتيجاة إصادار قارار
غير مشروع يتم ل باستبعاد أفضل المتناقصين اله اختارته لجنة البت ،إه جاء فاي قضااءها "فقاد
باات ...أن لجنااة الباات أوصاات بترسااية المناقصااة علااى مؤسسااة الطاااعن ...غياار أن رئاايس الاادائرة
أصدر قرارا باستبعاد الطاعنة وترسية المناقصة على المتنااقص ال الاث ...دون الرجاوع إلاى لجناة
البااات إلباااداء الااارأ وتوضااايح أساااباا االساااتبعاد ...ورأت الخبااارة إلااازام المطعاااون ضااادها بكافاااة
المصاريف اإلدارية التي تكبدتها مؤسسة الطااعن ...ف ناه يكاون (الحكام) قاد خاالف القاانون وأخطاأ
فااي تطبيقااه ب طالقااه ساالطة اإلدارة فااي اختيااار المتناااقص الااه ترياادا دون التقيااد بأحكااام القااانون
وشروط المناقصة مما يخال بمبادأ المسااواة والعدالاة باين المتناقصاين وهاي اعتباارات علياا متعلقاة
بالنظام العام.(2)"...
 ومن التطبيقات التي أشارت فيها المحكماة االتحادياة العلياا إلاى إمكانياة الطعان علاى قارارتخلاال عمليااة قانونيااة مركبااة ،مااا قضاات بااه بشااأن قاارار ماان الجهااة اإلداريااة يتم ال بعاازل
موظف من الوظيفة التي كان منتدبا بها من جهة عمله ،حيث ترتا على قارار العازل مان
الجهة المندا إليها صدور قرار اخر من الجهة المعين عليهاا يقضاي ب نهااء خدمتاه ،فجااء
في قضاءها وهي تنظر دعوى اإللغاء الموجهاة ضاد قارار إنهااء الخدماة ،بأناه "لماا كاان

 - 1المحكمة االتحادية العليا ،الطعن رقم  422لسنة  20القضائية (مدني) ،جلسة .2000 /06 /13
 - 2المحكمة االتحادية العليا ،الطعن رقم  94لسنة ( 2004مدني).
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العاازل ماان الوظيفااة العامااة سااببا ماان أساباا إنهاااء خدمااة الموظااف العااام ،حتااى وإن أسااند
المشرع سلطة اتخاه قرارا إلى جهة إدارية بعينها خالف الجهاة اإلدارياة التاي يعمال لاديها
الموظف المعزول ،فهها العزل ال يعدو أن يكون في حقيقته قرارا إدار ّيا قابال للطعن علياه
بدعوى اإللغاء أيا كانت الجهة اإلدارية التي أصدرته ،ماا لام يحصانه القاانون ضاد اإللغااء
القضائي") .(1ونلحظ في هها الحكم ،رغم أن قرار العزل من الجهة المندا إليها كان ساببا
لصدور قرار إنهاء الخدمة من الجهة المنتدبة ،إال أن المحكمة أشارت بجواز الطعان علاى
قرار العزل على وجه االستقالل.
 وقد قضت المحكمة االتحادية العليا بقبول الطعن باإللغاء على قرار إنهاء العقد الوظيفيكهلك ،واله

يندرج تحت عقود االستخدام ،حيث جاء في قضائها أنه "إن كان لجهة

اإلدارة إنهاء العقود اإلدارية ب رادتها المنفردة إها قدرت أن الصالح العام يقتضي هلك،...
ف نه يجا أن تتوافر لقرار اإلنهاء(الخدمة) كافة الشروط الالزمة لمشروعية أعمالها
المبنية على سلطتها التقديرية").(2
إه يعد م ل هها القرار من القرارات التي تستقل عن العقد ،وهي من القارارات التاي تتعلاق
بالمراحل الالحقة لتنفيه العقد ،وبهلك فهي من القرارات القابلة لالنفصال متى أصدرت اإلدارة هاها
القرارات بموجا سلطتها المقررة لها في القوانين واللوائح ال استنادا لبنود العقد أو اإلخاالل ،وهاو
ما قضت به محكمة القضاء اإلدار في مصر ،حين قالت إنه "إها كان اإللغاء (إلغاء العقد) مستندا
إلى نص القانون فقط وبالتطبيق طحكامه ،كان القرار الصادر باإللغاء قرارا إداريا ويطعن فيه أمام
محكمة القضاء اإلدار بدعوى اإللغاء ويدخل في نطاقها ،ويارد علياه طلاا وقاف التنفياه الخااص
بااالقرارات اإلداريااة ،أمااا إها كااان إلغاااء العقااد مسااتندا إلااى نصااوص العقااد نفسااه وتنفيااها لااه ،ف ا ن

 -1المحكمة االتحادية العليا ،الطعن رقم  178لسنة  2012إدار  .جلسة اطربعاء  27يونيو .2012
 -2المحكمة االتحادية العليا ،الطعن  32لسنة  2012إدار  ،جلسة االربعاء  15إبريل .2012
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المنازعة بشأنه تكون محال للطعن أمام محكمة القضاء اإلدار على أساس استدعاء الوالية الكاملة
لهها القضاء.(1)"...
ونخاارج ماان جميااأ مااا ساابق بنتيجااة مؤداهااا أن المحكمااة االتحاديااة العليااا قااد طبقاات فكاارة
االناادماج فااي رقابتهااا علااى القاارارات التااي تاادخل فااي مراحاال تكااوين العمليااات القانونيااة المركبااة،
فتقتصر رقابتها على هها القرارات أ ناء النظر في العملية المركبة ،فال يقبل الطعن على القارارات
التي تدخل في مراحل تكوين العملياات القانونياة اساتقالال ،ويؤكاد هلاك قضااؤها "أن هاها القارار...
مجرد إجراء تمهيد لقرار إدار قد يتخه فيما بعاد ،لاها ف ناه ال يجاوز الطعان فيهاا اساتقالال وإنماا
يتعين االنتظار لحين صدور قرار إدار يتخه هها المخالفة سندا له") .(2ولعل هها االتجاا يتأساس
على هات أسباا الرفض (في الدعوى الموازية) قبل ابتاداع فكارة القارارات القابلاة لالنفصاال لادى
مجلاس الدولااة الفرنساي ،حيااث كاان ينظاار بعادم جاادوى دعاوى اإللغاااء لكونهاا لاام ترتاا أ اارا علااى
العملية المركبة المتم لة بالعقد) ،(3فنستطيأ القول أن هاها القضااء ال زال يمار باهات المراحال التاي
مر بها القضاء الفرنسي إزاء هها الفكرة.
كما أن المبادي القانونية التي تحكم النظام القاانوني الخااص بالمنازعاات اإلدارياة عموماا،
ساااقت قضاااء المحكمااة االتحاديااة العليااا إلااى إبقاااء فكاارة اسااتقاللية الق ارارات التااي تتعلااق بااالعقود
اإلدارياة؛ حياث با ّين هااها القضااء أن "التعاقااد مااأ الجهااة اإلداريااة لاه جانبااان أحاادهما تعاقااد بحاات
واآلخر إدار تسير فياه اإلدارة علاى مقتضاى النظاام اإلدار ") ،(4اطمار الاه يمكان معاه تطبياق
فكاارة القاارارات القابلااة لالنفصااال عاان العقااود اإلداريااة أمااام هااها القضاااء إها مااا طعاان علااى تلااك

 -1حكم محكمة القضاء اإلدار في مصر ،المتعلق بالدعوى  167لسنة  11قضائية ،جلسة  27يناير  ،1957أوردا :د .حسن ،محمد
قدر  .العقود اإلدارية ،اآلفاق المشرقة ناشرون ،عمان  -اطردن ،الطبعة اطولى ،2014 ،هامش صفحة .272
 - 2المحكمة االتحادية العليا ،الطعن رقم  174لسنة  2017إدار  ،جلسة اطربعاء  4أكتوبر .2017
 - 3إه يتطلا قبول دعوى اإللغاء في نظام المحكمة االتحادية المصلحة الشخصية المباشرة (الحالة) ،وم ل هها القرارات تكون
مصلحة طالا اإللغاء محتملة في مواجهة اإلدارة إلى حين صدور قرار اخر يتخه اطول سببا له فتكون المصلحة حالة ،بيد أن
قد يتوقف عمل اإلدارة إلى حد صدور قرار اللجنة ب بوت المخالفة ،وعلى أساس هلك يتجه الغير (أطراف الوكاالت التجارية)
إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن اإلخال ل بالعقد ،ويدعم موقفه أما هلك القضاء بقرار اللجنة ،فتنحسر المحكمة عن رقابة قرار
اللجنة( .وهلك ما جرى فعال).
 - 4المحكمة االتحادية العليا ،الطعن رقم  83لسنة  20القضائية ،صادر بتاريخ ُ ،1999/11/28هكر سابقا.
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القاارارات باادعوى اإللغاااء ،إال أنااه يلاازم لااهلك أن تكااون تلااك القاارارات ترتااا ا ااارا قانونيااة حالااة
ومباشرة ،وأن يكون رافأ الدعوى ها مصلحة شخصية ومباشرة ،وبمنظاور فا ن إلغااء القارارات
القابلة لالنفصاال عاادة ماا يغلاا فيهاا المصالحة المحتملاة لطالاا اإللغااء ،خصوصاا فاي القارارات
السابقة على إبرام العقد.

الم حث الثانب :شروط الطعن الى الرراراا ا رار ة الرا لة لصنلصا ان العرر
ا راري
قباال الباادء فااي بحااث الشااروط التااي يلاازم توفرهااا للطعاان علااى القاارارات اإلداريااة القابلااة
لالنفصال ،وأ ر تلك الطعون على العملية القانونية المركبة المتم لة في العقود ،يتح ّتم علينا التطرق
لجهة االختصاص في نظر طلا إلغاء هها القرارات.
ف َكونُ أن القرارات القابلة لالنفصال يسر عليها ماا يسار علاى القارارات اإلدارياة وفاق
المفهااوم العااام ،فا ن هلااك يجعاال اختصاااص رقابتهااا لاهات المحكمااة ،هلااك أن طلااا إلغاااء القارارات
القابلة لالنفصال – وإن كان مرتبطا بعقود إدارية – ف نه يقوم على فكرة توجيه دعوى اإللغاء ضد
قرار إدار  ،باعتبارها دعوى عينية تخاصم مشروعية القرار) .(1وعلى هلك يكاون قاضاي اإللغااء
المختص بنظر دعاوى اإللغاء المتعلقة بالقرارات اإلدارية عامة ،هو نفسه المختص بنظار دعااوى
إلغاء القرارات اإلدارية القابلة لالنفصال) ،(2ساواء كاان موضاوع العملياة المركباة يخضاأ للقضااء

 - 1د .حسن ،محمد قدر  .مرجأ سابق ،ص .270
 - 2يوضح جانا من الفقه توسأ محكمة القضاء اإلدار في مصر موردا حكمها الصادر في  18نوفمبر  1956اله جاء فيه:
"وبهها النص –  10من قانون  165لسنة  – 1955لم يعد اختصاص محكمة القضاء اإلدار مقصورا على صحة أو بطالن
القرارات اإلدارية التي تصدر في شأن العملية المركبة ،بل امتد االختصاص لكل ما يتعلق بالعملية (عملية عقدية) ابتداء من أول
إجراء في تكوينها إلى اخر نتيجة في تصفية كافة العالقات والحقوق وااللتزامات التي نشأت عنها ،وأصبح اختصاص محكمة
القضاء اإلدار بنظر المنازعات الخاصة بجميأ العقود اختصاصا مطلقا شامال طصل تلك المنازعات وما يتفرع عنها ،وبهها
الم ابة تنظر المحكمة ما يكون قد صدر بشأن العقود من إجراءات وقرارات وهلك باعتبارها من العناصر المتفرعة عن
المنازعة اطصلية في حدود اختصاصها الكامل بالنسبة إلى هها المنازعات طالما لم يسقط أصل الحق بمضي المدة ،هلك طن
واضأ الت شريأ أراد أن يجعل لمحكمة القضاء اإلدار والية القضاء الكامل في عناصرها العملية بأسرها ،يستو في هلك ما
يتخه منها صورة قرار إدار وما ال يتخه هها الصورة طالما توافرت فيه حقيقة التعاقد اإلدار  ،وعلى هها النحو يكون لمحكمة
القضاء اإلدار في هها المنازعات أن تف صل في القرارات اإلدارية التي تتصل بعملية إبرام العقد بمقتضى واليتها الكاملة دون
حاجة إلى أن تقتصر في شأنها على اإللغاء ،ويكون لها تفريعا على هلك أن تراقا مطابقة القرار للقانون وإن تجاوز هها الحد
إلى رقابة الواقأ" .يُنظر :سليمان الطماو  ،قضاء اإللغاء ،مرجأ سابق ،ص .275
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اإلدار الكامل ،أم كان يخضأ ط جهاة قضاائية أخارى) .(1ولكان قاد يختلاف الحاال متاى تغيارت
صفة الطاعن بين ما إها كان متعاقدا أم من الغير ،وهو ماا سنوضاحه فاي هاها المبحاث ،لاها سنقسام
هاها المبحاث إلاى مطلباين؛ هماا :الشاروط المتعلقاة باالقرارات اإلدارياة القابلاة لالنفصاال عان العقاد
اإلدار (المطلا اطول) ،والشروط المتعلقة بصفة طالا اإللغاء (المطلا ال اني).

المطلب األو  :الشروط المتعلرة الرراراا الرا لة لصنلصا ان العرر ا راري
تقوم دعاوى اإللغاء على شروط عامة يتوجا توفرها كي ُتقبل هها الدعاوى ،وكما أسالفنا
فالطعن باإللغاء على القرارات القابلة لالنفصال من الدعاوى العينية التي تخاصم القرار ،ويماارس
القضااء رقابتااه عليهاا بااهات المنظااور ،فيكاون لقبااول هاها الاادعاوى هات الشااروط التاي تحكاام قبااول
دعاوى اإللغاء عامة)(2؛ كميعاد رفأ الدعوى ،ونهائية القرار ،وأ را ،والمصلحة).(3
وبالرجوع إلى التعريفات التي أفردها القضاء اإلدار لهاها القارارات ،نارى أن القارارات
القابلة لالنفصال عن العقد اإلدار هي القرارات التاي تساهم فاي تكاوين العملياة المركباة أو تارتبط
بها مأ امكانية استقالليتها؛ وبهلك تكون الشروط المتعلقة بهها القرار تتم ل بالتالي:

قرارا إرار ً ا قا ًص لصنلصا ان العرر ا راري
اللرع األو  :أن كون
ً
ويقصااد بهااها أن يساار علااى القاارار اإلدار القاباال لالنفصااال مااا يساار علااى القاارارات
اإلداريااة بصاافة عامااة ،بحيااث تتااوفر لهااا هات العناصاار واطركااان ،إه اسااتقر الفقااه والقضاااء علااى
اعتبار القرار إداريا متى ما كان صادرا عن سلطة إدارية عامة ووطنية ،سواء كانات هاها السالطة
جهة إدارية أو شخصا مان أشاخاص القاانون العاام) ،(4كماا يجاا أن يكاون القارار صاادرا بااإلرادة
المنفردة لهاها السالطة ،وأن يرتاا أ ارا قانونياا ،وهاو ماا أشاارت إلياه محكماة القضااء اإلدار فاي
 - 1د .سار  ،جورجي شفيق .مرجأ سابق ،ص .153
 - 2الحاجي ،طه بن محمد بن سلمان .مرجأ سابق ،ص .165
 - 3د .خليفة ،عبدالعزيز عبدالمنعم .الوجيز في اطسس العامة في العقود اإلدارية ،دار الكتاا الحديث ،القاهرة ،2008 ،ص .362
 - 4د .علي ،ع مان ياسين .تسوية المنازعات الناشئة في مرحلة إبرام العقود اإلدارية ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت ،الطبعة
اطولى ،2015 ،ص .341
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مصر "ف ن من هها اإلجراءات ماا ياتم بقارار مان السالطة اإلدارياة المختصاة لاه خصاائص القارار
اإلدار ومقوماته").(1
أمااا عاان قابليااة انفصااال هااها القاارار ،ف ُيقصااد مناه إمكانيااة مخاصاامة القاارار اإلدار القاباال
لالنفصااال – باعتبااار تلااك المخاصاامة دعااوى عينيااة – دون التطاارق لموضااوع العمليااة القانونيااة
المركبة ،بحيث يخارج هاها القارار عان ماهياة العملياة القانونياة المركباة (العقاد) ويوجاه لاه الطعان
اسااتقالال) ،(2وهااو مااا أشااارت إليااه كااهلك محكمااة القضاااء اإلدار فااي مصاار بااأن " ...م اال هااها
القرارات وان كانت تسهم في تكوين العقد وتستهدف إتمامه ف نها تنفرد في طبيعتها عن العقد مادنيا
كان أو إداريا وتنفصل عنه ،ومن م يجوز له الشأن الطعن فيها باإللغاء استقالال").(3
وقااد وضااأ الاابعض معيااارا إلمكانيااة فصاال هااها القاارارات علااى أساااس تحقااق عنصاارين،
أولهما أن يكون القرار في حد هاته مرتبا آل ارا قانونية ،و انيهما أال يكون فصل هها القارار ماؤ را
على تكوين وبنيان العملية القانونية المركبة ،بمعنى أال يكاون داخاال ضامن ماهياة العقاد أو العملياة
المركبة ،بحيث يكون صالحا في حد هاته بترتيا ا ار قانونية معينة دون التوقف إلى أجزاء أخرى
من العملية).(4

اللرع الثانب :أن ستنر الطعن إلى أحر أوجه ارم المشروا ة
للقاارارات اإلداريااة القابلااة لالنفصااال  -شااأنها شااأن القاارار اإلدار بصااف ٍة عامااة  -أركااان
تتم ل في :االختصااص ،والسابا ،واإلفصااح وفاق الشاكل الاه حاددا القاانون ،والمحال ،والغاياة؛
وهااو مااا يجعاال الطعاان فيهااا بعاادم المشااروعية مقياادا ب اأن يشااوا أحااد هااها اطركااان عيااا يااؤد

 - 1طعن رقم  456لسنة  17ق.ع  -جلسة 1975- 4- 5
 - 2د .نوح ،مهند مختار .اإليجاا والقبول في العقد اإلدار – دراسة مقارنة ،منشورات الحلبي الحقوقية ،الطبعة ال انية،2013 ،
ص .234
 - 3القضية رقم  1640لسنة ( 40ق) بتاريخ 1994-12-3
 - 4د .سار  ،جورجي شفيق .مرجأ سابق ،ص .50
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لتخلفه) .(1وليس هها مقام التعرض لتفاصيل تلك اطركان إه تم التعارض لهاا فاي الفصال اطول مان
هها الدراسة ،وهي من القواعاد العاماة للقاانون اإلدار  ،لاها يمكان الرجاوع إليهاا فاي مؤلفاات أهال
الفقه).(2
ولكاان ،فيمااا يخااص القاارار االدار القاباال لالنفصااال ،والااه يصاادر بناااء علااى بنااد غياار
مشروع ضمن العقد اإلدار  ،أو القرار اله يصدر اساتنادا إلاى عقاد غيار مشاروع ،فا ن القاضاي
يمكنه تجاوز حدودا بالنظر في مشاروعية العقاد باعتباارا ساببا لصادور القارار اإلدار المنفصال،
حيث إن من أوجه الطعن على مشروعية القرار اإلدار اختالل ركن السبا فياه) ،(3ويارى أغلاا
فقهاء القانون اإلدار أن لقاضي اإللغاء فاي هاها الحالاة الحاق فاي فحاص ساالمة العملياة التعاقدياة
والتأكد من مدى مشروعية القرار ،ويستند أصحاا هها الرأ إلى أن القرار اإلدار المطعون فيه
هو جزاء مخالفة المشروعية بالمعنى الموضوعي أ قاعدة عامة ومجردة.
وياارى اطسااتاه  Pouyaudأن القاضااي الااه يجاااوز الساالطة ببسااط رقابتااه علااى القاارار
المنفصل استنادا إلاى عادم مشاروعية بعاض شاروط العقاد ،يصابح فاي مركاز هجاين Situation
كقااض إلغااء (تجااوز السالطة) ،ومان جهاة
 ،hybirdeفهو يماارس مان جهاة صاالحياته المعتاادة
ٍ
أخرى يتحرك فيما وراء هها السلطات وهلك بمراقبة شرعية العقد هاته بمقدار ما يملك من تأ يرات
على شرعية القرار المنفصل محل دعوى اإللغااء ،وبالتاالي فا ن قاضاي اإللغااء ال يبطال العقاد وال
يلغيه في هها الحالة ،بل يبقى العقاد فاي حياز الوجاود القاانوني؛ ولكان كاون القاضاي ال يلغاي العقاد
على الرغم مان أناه يقااد إلاى تقادير شارعيته وفقاا لاهات الوساائل التاي يملكهاا قاضاي العقاد ،ساوف
يؤد في النهاية إلى تناقض مؤداا أن قاضي اإللغاء ال يمكن أن يراقا مشروعية العقاد إها رفعات

 - 1د .الشهاوى ،عاطف محمد شوقي .مرجأ سابق ،ص .214
 - 2د .الطماو  ،سليمان محمد .النظرية العامة للقرارات اإلدارية ،مرجأ سابق ،الباا ال اني -الفصل ال اني منه (أركان القرار
اإلدار ) ،ص .199
 - 3د .حماد ،أشرف محمد خليل .مرجأ سابق ،ص .120
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أمامه دعوى ضد العقد هاته ،في حين أناه يساتطيأ هلاك إها أ يارت أماماه مساألة قارار منفصال عان
العقد مستند إلى بند غير مشروع في العقد).(1
وفااي هااها اإلطااار ،رفضاات المحكمااة اإلداريااة العليااا فااي مصاار الاادفأ المقاادم ماان الحكومااة
مبرر هلك "أما القول بأن الفصل في هها الدعوى يستلزم التطرق إلى بحاث مساتندات الكلياة ،وهاو
بحث يخرج عن اختصاص محكماة القضااء اإلدار ف ناه ماردود علياه باأن صاحة القارار اإلدار
تتحدد باطسباا التي قاام عليهاا ،ومادى ساالمتها علاى أسااس اطصاول ال ابتاة فاي اطوراق ،ومادى
مطابقتها للنتيجة التي انتهت إليها ،وبحاث هلاك يادخل بهاها الم اباة فاي صاميم اختصااص المحكماة
للتحقق من مطابقة القرار اإلدار ").(2
ويختلف الحال بالنسبة لصدور القرار بالمخالفة لبند من بنود العقد أ اساتنادا لاللتزاماات
التعاقدية ،فقد جرى القضاء في ك ٍّل من فرنسا ومصر على عدم قبول الطعن باإللغااء فاي م ال هاها
القرارات ،استنادا لفكرة الدعوى الموازية ،وفكارة الطبيعاة الموضاوعية للطعان باإللغااء) ،(3بحياث
يكااون إلغاااء القاارار مخالفااة لمشااروعية قواعااد قانونيااة مجااردة ،أمااا العقااد فيولااد مراكااز شخصااية
وهاتية) ،(4وهو ما قضت به محكمة القضاء اإلدار في حكمهاا الصاادر بتااريخ  27ينااير 1957
حين قالت" :من المقرر أن القرارات التي تصدرها الجهاة اإلدارياة المتعاقادة اساتنادا إلاي نصاوص
العقد ال تعد قرارات إدارية بمعناهاا المساتقر علياه حينماا تكاون تعبيارا عان اإلرادة المنفاردة للجهاة
اإلدارية بما لها من سالطة بمقتضاي القاوانين واللاوائح وإنماا تعاد إجاراء مان إجاراءات العقاد حياث
استندت إليه وأعملت ما تضمنته نصوصه ،وبالتالي تكون مخاصمة هها اإلجاراء وإن سامي قارارا

 - 1يُنظر :د .نوح ،مهند مختار .مرجأ سابق ،ص .247
 - 2المحكمة اإلدارية العليا ،بتاريخ  ،1966/06/23القضيتان  444لسنة  7ق ،و  730لسنة  8ق.
 - 3يرجح البعض بأن القرارات التي تصدر على أساس بند غير مشروع هي قرارات قابلة لالنفصال عن العقد استنادا لطبيعتها
الموضوعية ،أما بالنسبة للقرارات التي تصدر على أساس مخالفة بنود العقد ،المقرر أنها قرارات ال تقبل االنفصال عن العقد،
بالتالي ال يجوز الطعن عليها باإللغاء أمام قاضي اإللغاء إنما تكون الوالية للقضاء الكامل .انظر :د .حماد ،أشرف محمد خليل.
مرجأ سابق ،ص  115وما بعدها.
 - 4د .إبراهيم ،خالد أحمد حسن .الرقابة القضائية على اإلجراءات السابقة على العقد اإلدار – دراسة مقارنة ،رسالة للحصول على
درجة الدكتوراا في الحقوق ،جامعة القاهرة  ،ص .91
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بدعوى القضاء الكامل أمام قاضي العقد وليس بدعوى اإللغاء") .(1وكهلك ما قضات باه فاي حكمهاا
الصادر بتاريخ  1952/04/15حين قالت" :وإها كان من ال ابت أن القرار المطعون فيه يكون في
الواقأ إجراء تعاقد ّيا مستمدا من نصوص العقد ،وليس قرارا إداريا يرد عليه قضاء اإللغاء").(2

المطلب الثانب :الشروط المتعلرة صلة الطاان ا لغا قب الرراراا الرا لة لصنلصا
تعني الصاف ُة ،القادر َة القانونياة علاى رفاأ الخصاومة إلاى القضااء ،وتتم ال هاها الصافة فاي
وجود مصلحة لرافأ الدعوى ،بحيث تكون له الوالية في مباشرة الدعوى ،وتستمد هها الوالياة مان
كون الشخص صاحا الحق أو المصالحة أو النائاا عناه نياباة قانونياة أو اتفاقياة ،لاها فا ن الادعوى
القضائية ال يمكن أن يباشرها إال هوو الصفة) .(3ويشترط في غيار المتعاقادين ماا يشاترط فاي هو
الشاأن للطعاان علاى القاارارات اإلدارياة بصاافة عاماة) ،(4فيلاازم أن يكاون للطاااعن مصالحة شخصااية
ومباشرة في الطعن) ،(5وأن تكون المصلحة حالّة ،وال يلزم لقبول دعوى اإللغااء أن يكاون المادعي
صاحا حق مسه القارار) ،(6بال يكفاي أن يكاون صااحا مصالحة شخصاية مباشارة مادياة أم أدبياة
لطالا اإللغاء).(7
ويكفي كهلك لقبول الطعن باإللغاء أن يكون لطالا اإللغااء مصالحة محتملاة ،حياث قضات
المحكماة اإلداريااة فااي مصاار "أن تكااون المصاالحة شخصااية ومباشاارة وقائمااة وحالااة ،وبحساابان أن
المصلحة هي فائدة عملية تعود على رافاأ الادعوى ،ف ناه ال يلازم أن يماس القارار المطلاوا إلغااؤا

 - 1محكمة القضاء اإلدار – مصر ،الطعن رقم  13837لسنة  50ق.ع  ،جلسة 2008/4/15
 - 2محكمة القضاء اإلدار – مصر ،قضية  867لسنة  11ق ،مجموعة السنتين .13 ،12
 - 3د .علي ،ع مان ياسين .مرجأ سابق ،ص .367
 - 4يختلف الحال بالنسبة لغير المتعاقدين في القرارات القابلة لالنفصال في مراحل تنفيه العقد ،حيث إن اطصل أنه ال يجوز لهم
الطعن في تلك القرارات ،ولكن القضاء في ك ٍّل من فرنسا ومصر وضأ لهها القاعدة است ناء يتم ل في وجود مصلحة ،متى كانت
هها القرارات صادرة بموجا سلطتها العامة وليس باعتبارها متعاقدة ،كهلك أيضا في طعون الغير بالنسبة لعقود االلتزام التي
تبرمها اإلدارة على أساس الشروط الالئحية التي تنظم عمل المرفق العام.
 - 5تعني المصلحة الشخصية أن إلغاء القرار يفيد الطاعن نفسه بحيث يحقق له مصلحة هاتية تعود عليه من اإللغاء ،أما المصلحة
المباشرة فتتحقق حينما تكون الفائدة المرجوة من إلغاء القرار تنتج من واقعة إلغاء القرار المطعون فيه .يُراجأ :الحاجي ،طه بن
محمد بن سلمان .مرجأ سابق ،ص .169
 - 6فيما يتعلق بالعالقة بين المصلحة والحق ،ف ن كل حق تتم ل فيه المصلحة والعكس غير صحيح ،فال تعد كل مصلحة دائما حقا
من الحقوق ،ولكن المصلحة التي يحميها القانون عدت حقا لهاتها ،يُراجأ في هلك :د .علي ،ع مان ياسين .مرجأ سابق هامش
ص .358
 - 7د .علي ،ع مان ياسين .مرجأ سابق ،ص .360
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حقا ابتا للمدعي على سبيل االستئ ار واالنفاراد ...وإنماا يكفاي أن يكاون المادعي فاي حالاة قانونياة
خاصة من شأنها أن تجعل هها القرار ماؤ را تاأ يرا ُ مباشارا فاي مصالحة شخصاية لاه ،ولاو شااركه
فيهااا غياارا ،فقااد أجاااز المشاارع علااى ساابيل االسااتئ ار قبااول الاادعاوى دون أن يكااون صاااحبها هااو
صاحا الحق المعتدى علياه ،إه يكتفاي بالمصالحة المحتملاة إل باات وقاائأ يحاتج بهاا فاي نازاع فاي
المستقبل ،والمصلحة على هها النحو هي التي تجعل للمدعي صفة في رفأ الدعوى .(1)"...إه يتبين
جااواز الطعاان اسااتقالال علااى القاارارات التااي تتعلااق ب بااات وقااائأ يمكاان أن يحااتج بهااا فااي ناازاع
مستقبلي ،حيث قدر بهلك وجود مصلحة محتملة تقتضي حمايتها ،إها كان من الممكن أن يتخاه هاها
القرار (إ بات الحالة) سندا لقرار إدار اخر.
ولكننا نجد نقيض هلك معموال به لدى القضاء االتحااد فاي دولاة اإلماارات ،إه يعاد قارار
إ بات الحالة من إحدى اللجان اإلدارية من اإلجراءات التمهيدية التي ال ترتا ا ارا مباشارة (انتفااء
المصلحة)) ،(2وال يمكن الطعن عليها استقالال إنما يلزم االنتظار إلى حين صدور قارار اخار يتخاه
من اطول(قرار اللجنة) سندا له ،اطمر اله يرجح معه اطخه بفكرة اإلدماج ،خصوصا مأ قضاائه
الحديث بأن "هها القرار ليس قرارا إداريا بالمعنى الفني الادقيق لمفهاوم القارار اإلدار باعتباار أن
ما تضمنه هو في حقيقته إ بات لواقعة مادية ال يقصد بها تحقيق ا ار قانونية محاددة وملزماة للغيار
وإن رتا عليها القانون ا ارا قانونياة معيناة طن هاها اآل اار مصادرها الواقعاة المادياة وهاي مجارد
إجراء تمهيد لقرار إدار قد يتخه فيما بعاد ،لاها ف ناه ال يجاوز الطعان فيهاا اساتقالال وإنماا يتعاين

 - 1الطعن رقم  2784لسنة  46ق ملف رقم  10211لسنة  49في جلسة  ،2006/6/13أوردا د .علي ،ع مان ياسين .مرجأ سابق،
ص  .365وهو الطعن المتعلق بأحد القرارات التي تسبق مراحل تكوين العقود اإلدارية من خالل المزايدات والمناقصات.
 - 2المحكمة االتحادية العليا ،الطعن رقم  334لسنة  2013إدار  ،جلسة اطربعاء  19مارس  .2014إه جاء في قضاءها " المقرر
في قضاء هها المحكمة  ،أن من شروط قبول دعوى االلغاء ،أن يتوافر في رافعها المصلحة الشخصية المباشرة المستمدة من
مركزا القانوني اله أ ر فيه القرار المطعون عليه باإللغاء تأ يرا مباشرا".
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االنتظار لحين صادور قارار إدار يتخاه هاها المخالفاة ساندا لاه") ،(1اطمار الاه يتباين معاه قابلياة
الرقابة على مشروعية قرار اللجنة متاى ماا صادر قارار اخار اساتند فاي صادورا إلاى قارار اللجناة
كسببا له.
ويعود السبا فاي مسالك القضااء االتحااد فاي دولاة اإلماارات) ،(2أناه يشاترط لقباول هاها
الدعاوى توافر مصلحة حاال ومباشرة لطالا اإللغاء ،بحيث يكون القرار المطعاون فياه يماس حاق
للطاعن ،حيث جاء في قضاءها أن" :الصفة والمصلحة في دعوى اإللغاء تندمجان معا بحيث تبرز
المصاالحة كشاارط أساسااي لقبااول دعااوى اإللغاااء ،إال أنااه يشااترط فااي المصاالحة أن تكااون شخصااية
ومباشرة .بمعناى أن يكاون القارار اإلدار المطلاوا إلغااؤا قاد ماس مركازا قانونياا خاصاا بطالاا
اإللغاء").(3
وفاي إطاار المصالحة فااي القارارات التاي تصاادر فاي مراحال تكااوين العقاود اإلدارياة ،فا ن
الطعان باإللغااء علاى قارار إرسااء المزايادات أو المناقصاات ،يقتصار علاى مان يشاترك فاي عملياة
تقديم العطاءات بحيث يدخل اسمه في عملية فحص العطاءات ،أما من تام اساتبعادا أو حرماناه مان

 - 1المحكمة االتحادية العليا ،الطعن رقم  174لسنة  2017إدار  ،جلسة اطربعاء الموافق  4أكتوبر  .2017يرى جانا من الفقه
أن من اطولى التوسأ في شرط المصلحة المحتملة في دعاوى اإللغاء عن الدعاوى العادية ،هلك أن الدعوى العادية تتعلق بحقوق
موجودة بوجودا فال أ ر ك يرا في الظروف العادية إها انتظر صاحبه إلى أن تصبح المصلحة محققة ،أما فيما يتعلق بدعوى
اإللغاء فهي مقيدة بوقت قصير ،فانتظار الطاعن إلى حين قيام المصلحة المحققة من شأنه أن يؤد إلى انقضاء المدة ،يُضاف
إلى هلك أن المصلحة في دعوى اإللغا ء تنتمي إلى القضاء العيني وتستهدف تحقيق مصلحة عامة وهها المصلحة محققة دائما،
وال شك أن المصلحة المحتملة تضمن جدية الدعوى ،وقد بدأ مجلس الدولة المصر برفض المصلحة المحتملة في دعاوى
اإللغاء بحكمه الصادر بتاريخ  24نوفمبر  ،1948إال أن أحكامه اطردت بعد هلك على العكس ،وال شك في سالمة هها التحول.
يُراجأ في هلك ،د .الطماو  ،سليمان محمد .قضاء اإللغاء ،مرجأ سابق ،ص  .527كهلك يشار إلى مجلس الدولة الفرنسي
توسأ في شرط المصلحة ،راجأ :د محمد سمير محمد ،مرجأ سابق ،ص .96
 - 2يرجأ القضاء اإلدار المصر بفكرة المصلحة المحتملة في دعاوى اإللغاء إلى نص المادة ( )3من قانون المرافعات المدنية
والتجارية رقم  ،1968واله سيق كما هو في المادة ( ) 2من قانون اإلجراءات المدنية اإلماراتي ،التي نصت على أنه "ال يقبل
أ طلا أو دفأ ال تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ،ومأ هلك تكفي المصلحة المحتملة إها كان الغرض من الطلا
االحتياط لدفأ ضرر محدق أو االستي اق ل حق يخشى زوال دليله عند النزاع" ،ومأ هلك ف ن قانون مجلس الدولة المصر رقم
( )47لسنة  1972في المادة ( ) 12منه اشترط وجود مصلحة شخصية فقط دون وضأ ضوابط ومعايير ،اطمر نرى فيه بأن من
اطجد ر بقول دعوى اإللغاء أمام القضاء اإلماراتي في دولة اإلمارات متى ما توافرت المصلحة المحتملة ،هلك أن قانون
اإلجراءات المدنية االتحاد هو الشريعة العامة للتقاضي أمام القضاء ،بينما نجد في المشرع المصر أنه أناط بقبول الدعاوى
في حال توفر المصلحة المحتملة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
 - 3المحكمة االتحادية العليا ،الطعن رقم  129لسنة  2011إدار  ،جلسة اطربعاء  15يونيو 2011
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االشتراك ،فيقتصر حقه في الطعان علاى قارار االساتبعاد أو الحرماان .أماا مان صادر قارار إرسااء
المناقصة عليه ال يكون له حق الطعن إال بدعوى القضاء الكامل).(1
وقااد جاارى لاادى مجلااس الدولااة الفرنسااي رفاض قبااول دعااوى اإللغاااء علااى قاارار الترسااية
المرفوعاة ممان رسات علياه دون بااقي المشاتركين ،حيااث يارفض الطعان علاى هاها القارار اسااتنادا
لفكاارة الاادعوى الموازيااة) .(2لااها يختلااف اطماار بااين كاا ٍّل ماان الطعااون المقدمااة ماان الغياار (غياار
المتعاقادين) ،والطعااون المقدمااة ماان قباال المتعاقاادين .وعلااى هااها نميااز بااين الطعاان المقاادم ماان غياار
المتعاقدين (الفرع اطول) ،والطعن المقدم من المتعاقدين (الفرع ال اني).

اللرع األو  :الطعن المررم من غ ر المتعاقر ن
استقر الفقه والقضاء في ك ٍّل من فرنسا ومصر على قبول الطعاون المقدماة مان الغيار ضاد
القاارارات اإلداريااة القابلااة لالنفصااال عاان عقااود اإلدارة؛ هلااك أن الطعاان علااى القاارارات القابلااة
لالنفصااال فااي مجااال العقااود إنمااا يسااتهدف إتمااام التعاقااد أو الحيلولااة دون إتمامااه) ،(3وطن المتعاقااد
سبيله لهلك يكون من خالل القضاء الكامل ،فالمجال الطبيعي لهها الطعن يكون لغير المتعاقادين).(4
وقااد بيناات هااها الحقيقااة محكمااة القضاااء اإلدار فااي مصاار حيااث أوردت أن اه "متااى تااوفرت فااي
المنازعة حقيقة العقد اإلدار ف نها تدخل في والياة القضااء الكامال دون والياة اإللغااء ،إال أن هاها
المبدأ يحد من إطالقه قيدان :أولهما يتعلق باقتصار ا اار العقاود علاى عاقاديها ،فغيار المتعاقاد قاد ال
يجوز له إال أن يطعن باإللغاء طنه أجنبي ليس للعقد في مواجهته أ قوة في االلتزام").(5

 - 1د .علي ،ع مان ياسين .مرجأ سابق ،ص .360
 - 2يرى جانا من الفقه أنه ليس من مصلحة المتعاقدين اللجوء لطريق دعوى اإللغاء ،هلك أن القضاء الكامل أجدى لهم من هها
القضاء ،حيث إن حصول الطاعن على حكم اإللغاء يُلزمه بعد هلك على اللجوء للقضاء الكامل لكي يرتا نتيجة حكم اإللغاء
اله حصل عليه .يُنظر :سليمان الطماو  ،قضاء اإللغاء ،مرجأ سابق ،ص .295
 - 3د .الطماو  ،سليمان محمد .اطسس العامة للعقود اإلدارية – دراسة مقارنة ،دار الفكر العربي ،الطبعة ال ال ة ،1975 ،ص
.181
 - 4د .الطماو  ،سليمان محمد .قضاء اإللغاء ،مرجأ سابق ،ص .287
 - 5دعوى رقم  1180لسنة  10ق 18 ،نوفمبر .1956
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ومن اطم لة على قبول الطعن في القرارات التي تصدر في مراحل تكوين العقاود اإلدارياة
والتاي تقادم ماان الغيار ،قارارات اسااتبعاد العطااءات المقدمااة ،فقاد حكام مجلااس الدولاة الفرنسااي "أن
القاارار الصااادر باارفض السااماح للطالااا باالشااتراك فااي المناقصااة هو طبيعااة تباايح الطعاان باإللغاااء
لتجاااوز الساالطة" ،كمااا قباال هااها المجلااس الطعاان المقاادم ماان المقاااولين والمااوردين الااهين اسااتبعدوا
بصورة غير مشروعة من دخول المناقصة بالطعن في قرار المناقصة هاته).(1
وكهلك الحكم الصادر من المحكمة اإلدارية العليا في مصر بجلسة  ،2004/01/17حيث
أوردت أناه "تظاال تلااك القاارارات منفصالة عاان العقااد وقائمااة باهاتها فتخااتص جهااة القضاااء اإلدار
ب لغائها إها شابها عيا من عيوا القرارات اإلدارية ،ويجوز لطرفي العقاد أو غيارهم الطعان علاى
هااها القاارارات ماا داماات قااد تااوفرت لهاام مصاالحة فااي هلااك ،غياار أن هااها الناازاع ال يمتااد إلااى العقااد
هاته").(2

اللرع الثانب :الطعن المررم من المتعاقر ن
يكاااد أن يكااون هناااك تسااليم بفكاارة جااواز التقاادم بااالطعن باإللغاااء علااى القاارارات اإلداريااة
القابلة لالنفصال عن العقود اإلدارية من قبل المتعاقدين ،حيث استقرت أحكاام القضااء اإلدار فاي
فرنسا ومصر على قبول الطعن باإللغاء المقدم من المتعاقدين ضد القرارات اإلدارية المنفصلة عن
عقااود اإلدارة متااى كاناات تلااك القاارارات فااي مراحاال تكوينهاا أو الحقااه عليهااا) ،(3سااواء كاناات تلااك
العقود من العقود التي تسر عليها أحكام القانون الخاص أو من العقود اإلدارية) .(4إال أنه يشاترط
لق بول هها الطعن أال تكون اإلدارة استدنت في إصدارا إلى بناود العقاد ،إنماا تساتند لساطلتها العاماة

 - 1حكم مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ  ،1906/06/30مهكور لدى :عمر حلمي ،مرجأ سابق ،ص .249
 - 2محكمة القضاء اإلدار – مصر ،الطعن رقم  1630لسنة  44ق.ع – الدائرة اطولى ،أوردا :د.محمد سمير ،مرجأ سابق ،ص
.191
 - 3ومن المسلم به كهلك أن المتعاقدين ال يجوز لهم الطعن على القرارات القابلة لالنفصال في مراحل تنفيه العقد ،ويست نى من هها
أن للمت عاقد الحق في الطعن باإللغاء على هها القرارات متى كانت اإلدارة أصدرت قرارها بصفتها صاحبة سلطة عامة ،كما
تتم ل في الطعون المقدمة من العمال المرتبطين مأ اإلدارة بعقد إدار أو بعقد مدني ،كانت قد أصدرت تلك القرارات بموجا
سلطتها العامة ،م ل :قرار إنهاء العقود باإلرادة المنفردة لإلدارة.
 - 4د .جمعة ،محمد سمير محمد .مرجأ سابق ،ص .190
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المقااررة بموجااا القااوانين واللااوائح) ،(1فيكااون حااال المتعاقااد كحااال سااائر اطفااراد متااى كاناات لااه
مصلحة شخصية ومباشرة).(2
ومن اطم لة على قبول مجلس الدولة الفرنسي لفصل القرارات بالنسبة للمتعاقدين ،أنه "قاد
قباال الطعاان المقاادم ماان البلديااة المتعاقاادة ضااد قاارارات ساالطة الوصاااية بالتصااديق علااى مااداوالت
المجلااس البلااد وعلااى عقااد االلتاازام") .(3ونجااد هااها التطبيااق فااي المحكمااة اإلداريااة العليااا بجلسااة
 ،2004/01/17حيث أوردت أنه "ويجوز لطرفي العقد أو غيرهم الطعن علاى هاها القارارات ماا
دامت قد توفرت لهم مصلحة في هلك ،غير أن هها النزاع ال يمتد إلى العقد هاته").(4
وكهلك الحكم الصادر من القضااء اإلدار المصار  ،إه جااء فياه "إها كاان اإللغااء (إلغااء
العقد) مستندا إلى نص القانون فقط وبالتطبيق طحكامه كان القارار الصاادر باإللغااء قارارا إدارياا،
ويطعن فيه أمام محكمة القضاء اإلدار بدعوى اإللغاء ويدخل في نطاقها ،ويرد عليه طلاا وقاف
التنفيه الخاص بالقرارات اإلدارية ،أما إها كان إلغاء العقد مستندا إلاى نصاوص العقاد نفساه وتنفياها
له ،ف ن المنازعة بشأنه تكون محال للطعن أمام محكمة القضاء اإلدار على أساس الوالياة الكاملاة
لهها القضاء").(5
أما في تطبيق قضاء المحكمة االتحادية العليا ،فقد قضت بقبول الطعن باإللغااء علاى قارار
إنهاء العقد الوظيفي ،واله استندت في إصدارا إلى سلطتها المقررة لها في القانون ،حيث جاء في
قضاااء هااها المحكمااة "إن كااان لجهااة اإلدارة إنهاااء العقااود اإلداريااة ب رادتهااا المنفااردة إها قاادرت أن
الصالح العام يقتضي هلك ،وليس للطرف اآلخار المتعاقاد معهاا إال الحاق فاي التعاويض إن كاان لاه
وجه ،ف ناه يجاا أن تتاوافر لقارار اإلنهااء كافاة الشاروط الالزماة لمشاروعية أعمالهاا المبنياة علاى

 - 1د .الطماو  ،سليمان محمد .قضاء اإللغاء ،مرجأ سابق ،ص .295
 - 2د .حسن ،محمد قدر  .مرجأ سابق ،ص .272
 - 3د .جمعة ،محمد سمير محمد .مرجأ سابق ،ص .190
 - 4محكمة القضاء اإلدار  ،الطعن رقم  1630لسنة  44ق.ع – الدائرة اطولى ،أوردا :د .محمد سمير محمد ،مرجأ سابق ،ص
.191
 - 5القضية رقم  197لسنة  11قضائية ،جلسة  27يناير  ،1957أوردها :سليمان الطماو  ،قضاء اإللغاء ،مرجأ سابق ،ص .296
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ساالطتها التقديريااة") .(1وماان هااها يتبااين أن المحكمااة قااد قبلاات الطعاان باإللغاااء علااى قاارار إدار
منفصل ،وإن لم تعترف صراحة بفكرة القرارات القابلة لالنفصال.

الم حث الثالث :أثر الحكم إلغا الرراراا ا رار ة الرا لة لصنلصا الى العرر ا راري
تقتصار واليااة قضاااء اإللغاااء علااى إلغاااء القاارار اإلدار كليااا أو جزئيااا ،فااال يملااك قاضااي
اإللغاااء تعااديل القاارار أو إحااالل قاارار جديااد محاال القاارار المطعااون فيااه ،طن هلااك يعااد تعااديا علااى
اختصاصات اإلدارة ومساسا بمبدأ الفصل بين السلطات ،إال أن حكم (اإللغاء) يتمتأ بحجياة مطلقاة
في مواجهة الكافة) ،(2فيترتا على إلغاء القرار اعتبارا كأن لم يصدر ،وبالتاالي يلازم إعاادة الحاال
إلى ما كان علياه قبال صادور هاها القارار دون وجاود قاوة ملزماة ،بينماا فاي القضااء الكامال يكاون
للقاضي تصفية النزاع كليا ،بحياث يمكان لهاها القضااء إلغااء القارارات المخالفاة للقاانون ام ترتياا
النتائج اإليجابياة والسالبية الناتجاة عان هاها اإللغااء) .(3والمعاروف أن دعاوى اإللغااء مان الادعاوى
العينيااة التااي تنصااا علااى القاارار اإلدار دون االمتااداد لألعمااال اطخاارى) ،(4والقاعاادة أن مااا بنااي
على باطل يكون باطال ،لها ت ار المشكلة حاول ماا إها تام إلغااء قارار سااهم فاي تكاوين عقاد أبرمتاه
اإلدارة .فــهل يكون إللغاء هها القرار أ ر على العقد هاته؟

 - 1المحكمة االتحادية العليا ،الطعن  32لسنة  2012إدار  ،جلسة اطربعاء  15ابريل .2012
 - 2ع مان ياسين علي ،مرجأ سابق ،ص .437
 - 3د .الطماو  ،سليمان محمد .اطسس العامة للعقود اإلدارية ،مرجأ سابق ،ص .169
 - 4د .أبو سمهدانة ،عبدالناصر عبدهللا .القرار اإلدار بين النظرية والتطبيق ،المركز القومي لإلصدارات القانونية ،القاهرة ،الطبعة
اطولى ،2012 ،ص  .75د .غاز كرم علي ،القانون اإلدار  ،اآلفاق المشرقة ناشرون ،اطردن ،2010 ،ص .364
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وفي الحقيقة اختلفت االتجاهات حول أ ر الطعن باإللغااء علاى القارارات القابلاة لالنفصاال
عن العقد ،خصوصا في القرارات التي تدخل في مراحل تكوينه) .(1وتبدو المسألة محسومة فاي ماا
لو رفاض هاها الطعان أو لام يقبال أو كاان العقاد لام يبارم بعاد .لاها سنقتصار فاي هاها الدراساة علاى
فرض الحكم ب لغاء القرار اإلدار لصالح غير المتعاقدين ،وكان التقادم بهاها الطعان والعقاد أصابح
نهائيا ،فنستقصي هها الفكرة من خالل البحث حول موقف القضاء مان أ ار هاها اإللغااء علاى العقاد
اله أبرمته اإلدارة لدى كال فرنسا ومصر(المطلا اطول) ،م نقارن الموضوع مأ موقف القضاء
اإلماراتي (المطلا ال اني).

المطلب األو  :موقص الرضا ا راري قب قرنسا ومصر من أثر ا لغا
تأ ير إلغاء القرارات القابلة لالنفصال على العملية القانونياة المركباة مساألة منطقياة ،وهاو
المسلم به كأ ر لإللغاء إها ما كانت العملية القانونية المركبة ال تتم ل بالعقود اإلدارية .بيد أنه جرى
العمل بداية في القضاء الفرنسي على عدم ترتيا أ ر لهها اإللغاء على العقود التي تبرمهاا اإلدارة،
و ُيرجأ الفقه أسباا هلك إلى المرحلة االنتقالياة التاي مار بهاا هاها القضااء بعاد أن أجااز الطعان فاي
القرارات القابلة لالنفصال عن العقود اإلدارية تجنبا لفكرة الدعوى الموازياة ،ولكان يتجاه اآلن إلاى
ترتا ا اار غيار مباشارة علاى العقاد .أماا القضااء المصار فقاد تبناى فكارة عادم ترتياا ا اار علاى
العقود اإلدارية إها ما تم إلغاء أحاد القارارات التاي تسااهم فاي تكوينهاا ،ولكان يشاار مان أحكاام هاها
القضاء الصادرة ماؤخرا ،أن هنااك تغييار علاى هاها المسالك بحياث قاام بترتياا ا اار مباشارة علاى
العقد نتيجة إلغاء قرار إدار ساهم في تكوين العقد.
1

 تجدر اإلشارة إلى أن موضوع الدراسة يتعلق بالقرارات التي تدخل في مراحل تكوين العقد متى تم الطعن عليها استقالال عنالعقد ،ونحن في هها بصدد ال ة فروض ،اطول :إها تم الطعن عليها وكان العقد في مرحلة تكوينه ،ال اني :إها تم الطعن عليها
وكان العقد في مرحلة إبرامه ،وأخيرا إها تم الطعن عليها وكان العقد في مرحلة تنفيها .ففي الفرض اطول :ال خالف حول أن
ينظر هها القرار أمام قاضي اإللغاء على اعتبار أنه قرا ٌر إدار  ،ف لغاء هها القرار يترتا عليه بطالن ا ارا ليكون كأن لم
يكون ،وبالتالي يفت رض أن تنحسر اإلدارة في ترتيا اآل ار التي تترتا على هها القرار .أما في الفرض ال اني :فأرى أن من
المنطق أن تقوم اإلدارة هنا بوقف إجراءات إبرام العقد إلى حين صدور الحكم – مأ إمكانية تصور اللجوء إلى القضاء
المستعجل لطا وقف هها القرار ،ف ها ما صدر حكم اإللغاء في هها المرحلة كانت ا ار هها القرار متساوية مأ ما سيؤول إليه
الحال في الفرض اطول .أما الفرض ال الث فهو محل اإلشكال إه يكون العقد قد أبرم بين أطرافه؛ فيختلف اطمر بين المتعاقدين
والغير في حال صدور حكم ب لغاء قرار ساهم في تكوينه.
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اللرع األو  :موقص الرضا اللرنسب
يتجه هها القضاء إلى تغيير مسلكه عما كان علياه فاي بداياة تطبياق فكارة القارارات القابلاة
لالنفصال ،وهلك فاي مادى تاأ ر العملياة القانونياة المركباة (العقاد) بحكام اإللغااء الصاادر فاي قارار
إدار ساهم في تكوين العملية.

أوالً :الموقص الترل ري للرضا اللرنسب
لم يرتا مجلس الدولة الفرنسي في بداية تطبيق فكرة القرارات القابلة لالنفصال أ را علاى
إلغاااء القاارارات المنفصاالة عاان العقااد اإلدار  ،وقااد تبااين هلااك جليااا فااي العديااد ماان اطحكااام التااي
أصاادرها ،ففااي قضااية مااارتن (" )Martinأوضااح مفااوض الدولااة فااي تقرياارا المقاادم منااه فااي هااها
القضية عدم تأ ر العقد ب لغاء القرار المنفصل ،بل يظل العقد ساريا حتاى يطلاا إبطالاه مان قاضاي
العقد").(1
كهلك اطمار فاي الحكام الصاادر بتااريخ  1926/11/19وفيهاا قارر المفاوض Cahen
" Salvadorإها كاااان العقاااد نفاااه ...ف ناااه ال يمكااان المسااااس باااه مباشااارة نتيجاااة إلغااااء القااارارات
المرخصة به ،يق ّدر قاضي العقد إها عارض علياه اطمار بواساطة اطفاراد هو الشاأن فيقاوم بتقادير
نتائج هها اإللغاء على صحة العقد هاته").(2
وقد القاى هاها التوجاه مان مجلاس الدولاة الفرنساي العدياد مان االنتقاادات مان جاناا الفقاه،
ونااادى الفقهاااء بضاارورة التخلااي عاان هااها المساالك .فياارى الفقيااه ”بيكينااو“ أن القضاااء السااابق غياار
منطقااي ،وأنااه يتعااين علااى القضاااء اإلدار إلغاااء العقااد المبنااي علااى قاارار حكاام ب لغائااه ،طن عاادم
مشروعية القرار يسر إلى العقد المبني عليه ،وقد اقتارح إها لام يقبال القضااء هاها الحال اطصايل،
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أن يسلك في هها الصدد المسلك اله ك يرا ما يلجأ إليه في مجال الوظيفة العامة ،فيحيل اطمر إلاى
اإلدارة لتعمل حكم القانون ،أ تعمل على إلغاء العقد.
وكهلك يارى الفقياه ” “Weillأن فصال القارارات اإلدارياة التاي تسااهم فاي تكاوين العملياة
القانونيااة المركبااة إنمااا يقصااد بااه مجاارد قبااول دعااوى اإللغاااء ،أمااا عنااد النظاار فااي شاارعية العمليااة
برمتها ،فيجاا النظار إلاى العملياة ككال دون تجزئتهاا ،فيبطال العقاد إها بطال أ قارار كاان أساساا
إلصدارا) .(1وال يرى ( )Weilأن لهها المسلك ما يبررا عمليا وال نظريا ،هلك أن القاانون ينبغاي
وتكرار اإلجاراءات أماام القضااء
أال يكون عمال فقهيا بحتا مجردا من كل فاعلية ،بزيادة التعقيدات
ِ
باللجوء لقاضاي اإللغااء ام قاضاي العقاد)(2؛ حياث إن مان المنطاق ماا دام قاد انهاار ركان أو إحادى
أسس العملية القانونية المركبة أن تنهاار معاه العملياة برمتها(العقاد) ،كماا أن قباول الطعان باإللغااء
على تلك القرارات يع ُّد أمرا محمودا ينبغي معه ترتيا النتائج التي تترتا على الحكم ب لغائها).(3
معتبارا أن عادم ترتياا أ أ ار علاى
ويؤكد ( )Karassilchikاالتجا َا الناقد لهها المسلك
ِ
إلغاء القرار المنفصل يتضمن مخالفة صارخة لحجية اطمر المقضاي ،إه كياف يتسانى اإلبقااء علاى
العقد مأ اتسام عناصرا بعدم المشروعية).(4

ثان اً :الموقص الحر ث للرضا اللرنسب
يبدو أن االنتقادات المنطقية التي وجهت إلى مسالك مجلاس الدولاة الفرنساي ،قاد أ ارت فاي
مسلكه ،إه يتبين أن هها القضاء قد ساير الفقه الحديث وعدل عن قضائه السابق ،ففي حكم له صدر
في أول مارس سانة " 1954قضاى مجلاس الدولاة باأن إلغااء القارار الصاادر بالتصاديق علاى عقاد
االمتياز يجعل طلا التفسير المقدم إلى المجلس بعد هلاك غيار ه موضاوع ،طن الشاروط الاواردة
في العقد ال يمكن تنفيهها ،بالرغم من أنه ال اإلدارة وال المتعاقد معها طلا أمام قاضي العقد ترتيا
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اآل ار التاي تتولاد عان الحكام الصاادر باإللغااء") .(1وكاهلك ماا قضاى باه الحقاا مان أن "قياام إحادى
المقاطعااات باختيااار أحااد المقاااولين لبن ااء مدرسااة دون التزامهااا باتخاااه اإلجااراءات المقااررة والتااي
تستلزم دعوى المؤسسات التي يحق لها االشتراك في هها المدرسة ،أن هاها التصارفات تاؤد إلاى
بطالن القرار اإلدار الصادر بهها الشأن وبطالن العقد الموقأ من المقاول نتيجة لهلك").(2
أيضا رتا مجلس الدولة فاي حكماه الصاادر فاي قضاية )(Cmmune de Guide….
الصااادر بتاااريخ  1982/07/07بطااالن العقااد اإلدار وإلغاااءا تبعااا لحكاام إلغاااء القاارار اإلدار
المنفصل المتعلق باختيار المتعاقد عن طريق إجراء الدعوة المباشرة ،دون اتباع ما يقتضيه القانون
بتوجيااه الاادعوى المباشاارة العامااة إلااى عاادة مقاااولين أو الشااركات التااي لهااا الحااق باالشااتراك فااي
المناقصة).(3
كما قضى عام  1993بأن "قاضي العقاد ينبغاي علياه حتاى مان تلقااء نفساه (مباشارة) ،أن
يعتد بالنتائج القضائية إللغاء القرار المنفصل عن طريق دعوى اإللغاء ،وأن يحكام بالتاالي بابطالن
العقااد محاال المنازعااة ،وهلااك طالمااا أن عاادم مشااروعية القاارار المنفصاال عاان العقااد تاارتبط بعاادم
مشروعية العقد هاته" ،فطالما قضى ب لغاء القرار المنفصل فلقاضي العقد عند إ ارة أ منازعة في
العقد أن يأخه في االعتبار بالنتائج المترتبة على إلغاء القرار المنفصل).(4
ويبدو أن هها اط ر المترتا على إلغااء القارار ال ينصارف مباشارة إلاى العقاد ،أ أن هاها
اإللغاااء ال يحااول دون االسااتمرارية فيااه بااين المتعاقاادين ،إال أن ماان الممكاان أن ي ااار ناازاع بااين
المتعاقدين فينظر قضاء العقد هها المنازعة فيقرر بطالن العقد استنادا للحكم الصاادر باإللغااء دون
تمسك أحد اططراف ،أو أن يتمسك أحاد أطاراف العقاد بهاها الابطالن أماام قاضاي العقاد فيلقاى هات
المصير.
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ويرى البعض) (1أن القانون الصادر فاي  08فبرايار  1995والاه يعطاي لمجلاس الدولاة
والمحاكم اإلدارية سلطة إصدار أوامر لإلدارة التخاه اإلجاراءات الالزماة لتنفياه الحكام ،باأن تحكام
عليها بالغرامة التهديدية عن تأخيرهاا أو تقاعساها عان تنفياه ماا يقضاى باه) ،(2يعتبار اتجاهاا جديادا
نحو تبني عكس الفكرة التقليدية التي كانت تسود فكرة إلغاء القرارات القابلة لالنفصال وأ رها على
العقد ،أ أن االتجاا الحديث يهها إلى نحاو تبناي فكارة اط ار المباشار إللغااء هاها القارارات علاى
العقد.
وتطبيقااا للقاااانون رقاام  ،1995/125قفاااد أصاادرت إحااادى المحاااكم اإلدارياااة فااي تااااريخ
 1996/04/11حكمااا يقضااي ب لغاااء قاارار اختيااار المشااروع المنااافس للشااركة الطاعنااة واإلهن
لاارئيس المجلااس العمااومي بتوقيااأ عقااد تفااويض مرفااق نقاال تالميااه الماادارس ،كمااا قاماات المحكمااة
بتوجيه أمار إلاى المحاافظ بفساخ العقاد وفارض غراماة تهديدياة علاى اإلدارة إها لام تقام بفساخ العقاد
خالل ستة أشهر من تاريخ إخطارها بالحكم.
ومن هها ،يمكن أن نتصور في فرنسا أن للغيار اللجاوء إلاى الجهاة اإلدارياة (أحاد أطاراف
العقد أو من الغير) بعد الحصول على الحكام باإللغااء لترتياا اآل اار الطبيعياة لقاوة الشاي المقضاي
به ،ف ها لم تنصأ لهلك جاز له اللجوء إلى القاضي اإلدار وطلا فرض الغراماة علاى هاها الجهاة
بموجا القانون الصادر في  08فبراير  ،1995فتقاوم اإلدارة برفاأ اطمار إلاى قاضاي العقاد الاه
سيرتا النتائج الطبيعية لإللغاء.
وفي حكم حديث (" )1996قبل مجلس الدولة الفرنسي طعن الغير باإللغاء لتجاوز السلطة
في شروط العقد هاته بال وفاي الشاروط المالياة نفساها ،والتاي تعتبار مان أخلاص البناود التعاقدياة...
وهها الحكم يتعلق بطعن بعض المستعملين لمرفق عام ،وهو أحد الطرق السريعة التي تكون القيادة
عليها بمقابل مالي واله يدار بطريق عقاد االمتيااز ،حياث طعان هاها الابعض فاي الشاروط المالياة
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المتفق عليها بين اإلدارة والملتزم ،وقد قبل هها الطعن وقضى ب لغاء هها الشارط") ،(1اطمار الاه
يشار فيه إلى ترتيا ا ار هها اإللغاء على العقود التي تبرمها اإلدارة.
إال أن مجلس الدولة عاد إلى قضائه القديم فاي أحكاام أخارى؛ فقاد قارر فاي حكماه الصاادر
بتاريخ 19ديسامبر ،2007أن إلغااء القارار المنفصال عان العقاد اإلدار ال ياؤد بالضارورة إلاى
إلغاء العقد).(2

اللرع الثانب :موقص الرضا المصري
يختلااف الحااال لاادى مجلااس الدولااة المصاار عنااه نظياارا الفرنسااي؛ فقااد امتنااأ  -إلااى حااين
قرار إدار ٍّ يدخل في تكوينه) ،(3ففي حكم محكماة
قريا  -أن يرتا ا ارا على العقد في حال إلغاء
ٍ
القضاااء اإلدار صااادر فااي  25ناااوفمبر 1947ورد أن "مااا يصاادر مااان تلااك القاارارات مخالفاااا
للقوانين واللوائح أو مشوبا بعيا إساءة استعمال السالطة حاق إلغااؤا دون أن يكاون لإللغااء مسااس
بهات العقد اله يعد قائما بحالته").(4
وفي حكم حديث نسبيا للمحكماة اإلدارياة العلياا بجلساة  ،2004/01/17ورد الانص علاى
أن "تظل تلك القرارات منفصلة عن العقد وقائمة باهاتها فتخاتص جهاة القضااء اإلدار ب لغائهاا إها
شااابها عيااا ماان عيااوا القاارارات اإلداريااة ،ويجااوز لطرفااي العقااد أو غياارهم الطعاان علااى هااها
القرارات ما دامت قد توفرت لهم مصلحة في هلك ،غير أن هها النزاع ال يمتاد إلاى العقاد هاتاه")،(5
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واله يحكم ب لغائه هو مرحلة من مراحل العملية المركبة ،ويترتا على سالمته سالمة العملية كلها ،وبالتالي ف ن إبطال
القرارات اإلدارية المنفصلة يؤد إلى إبطال ما يترتا عليها ،ولم يرتا المجلس من هها القاعدة إال حالة أن تنتهي العملية
المركبة بعقد ،وهها االست ناء لم يعد ما يبررا في الوقت الحاضر ،فالحقيقة أن مسلك مجلس الدولة الفرنسي في هها الخصوص
يرجأ إلى أسباا تاريخية مقصورة على فرنسا ...وال محل طن نتقيد به في جمهورية مصر العربية ،طنه كما يقول مجلس
الدولة المصر في حكمه ’ما يتعارض مأ المنطق أن يلغى قرار إرساء مناقصة م يظل اإلجراء المرتا عليه قائما’"...
 - 4حكم محكمة القضاء اإلدار  ،جلسة  25نوفمبر  1947عن مجموعة أحكام المجلس ،السنة ال انية ،ص91
 - 5د .جمعة ،محمد سمير محمد .مرجأ سابق ،ص .191
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وهااو مااا يُفهاام منااه أنااه ال تااأ ير إللغاااء القاارار القاباال لالنفصااال علااى باااقي العالقااة العقديااة بااين
المتعاقدين ،ما لم يقم اططراف بتصحيحه.
ويرجاأ الاابعض السابا لهااها المساالك التقلياد فااي مصار إلااى غياااا وجاود تشااريأ خاااص
يجيز ترتيا ا ار مباشرة لحكم اإللغاء) ،(1ولكني أرى أن هها المجلس أولى مان غيارا بتطبياق أ ار
هها اإللغاء على العقود اإلدارية ،هلك أن المشارع ناص علاى أناه "تسار فاي شاأن جمياأ اطحكاام،
القواعااد الخاصااة بقااوة الشاايء المحكااوم فيااه علااى أن اطحكااام الص اادرة باإللغاااء تكااون حجااة علااى
الكافة").(2
والقضااء المصاار  -كنظياارا الفرنساي  -لاام يساالم مان التعاارض لالنتقاااد الشاديد علااى هااها
المسلك؛ خصوصا بأن جاء فاي أحاد أحكاماه أن "مماا يتعاارض ماأ المنطاق أن يلغاى قارار إرسااء
مناقصة م يظل اإلجراء المترتا عليه (وهو إبرام العقد) قائما").(3
ولكن بالرغم من جميأ تلك اطحكام التي عبر فيها القضاء المصر عن عادم ترتياا ا اار
على العقد نتيجة إلغااء قارار يساهم فاي تكويناه ،إال أن مان الاراجح أن هاها القضااء قاد باشار تغييار
مسلكه السابق اله كان فيه يقف عند حد إلغاء القرار اإلدار دون المساس بالعقد .ويشير الابعض
إلى أن هها التغيير في اتجاا القضاء المصر يرجأ إلى فتوى قسام الارأ  ،والتاي جااءت باهكرها:
"أنااه يشااترط لصااحة القاارار اإلدار أن يكااون صااادرا ماان ساالطة إداريااة لهااا الحااق فااي إصاادارا،
ويعتباار اإلخااالل بااهلك موجبااا لاابطالن التصاارف ...وبمااا أن ماادير معماال تكرياار البتاارول اطمياار
بالسويس غير مختص ب صدار قارارات إدارياة تفصاح عان إرادة مصالحة المنااجم فاي إحاداث أ ار

 - 1د .علي ،ع مان ياسين .مرجأ سابق ،ص .449
 - 2في المادة ( )52من قانون مجلس الدولة رقم ( )47لسنة  .1972ويغاير هلك المشرع الفرنسي إه لم ينص بم ل هها النص وإنما
استقر على مبدأ حجيته .راجأ في هلك :د .علي ،ع مان ياسين .مرجأ سابق ،ص .438
 - 3القضية رقم  1753لسنة  10قضائيية ،جلسة  18نوفمبر  ،1965أوردا :د .الطماو  ،سليمان محمد .قضاء اإللغاء ،مرجأ
سابق ،ص .290
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قانوني ،هلك أن المختص في هها الحالة هو مدير المنااجم لشاؤون الوقاود ...ومان َ ا َّم ال يكاون ماة
عقد قد انعقد بينها وبين المصلحة").(1
ويتباين هلااك فااي بعاض اطحكااام الصااادرة حاادي ا ،ومان هلاك مااا قضات باه محكمااة القضاااء
اإلدار من أن "البطالن اله شاا القرار المطعون فيه والمتم ل فاي تمكاين المسات مر مان إهادار
قواعااد وضااوابط البيااأ المقااررة – ف ا ن ال اباات – إهاادار ضاامانات الحفاااظ علااى اسااتمرارية نشاااط
المنشااأة والمشااروع ككاال وإهاادار المااال العااام واسااتباحته ...وحيااث أنااه يترتااا علااى انعاادام القاارار
المطعون فيه لألسباا سالفة البيان بطالن العقد اله تمخض عن هها القرار وينسحا هها البطالن
بحكم اللزوم على كامل االلتزامات التي ترتبت على العقد").(2
وفي حكم اخر له حديث أورد هها القضاء العبارة هاتها الواردة في الحكم السابق وهاي أناه
(يترتا على انعدام القرار المطعون فيه لألسباا سالفة البيان بطاالن العقاد الاه تمخاض عان هاها
القرار)" ،ولهها اطسباا حكمت المحكمة :أوال ..:انيا ..:ال ا ..:رابعاا ..:خامساا ..:سادساا :بقباول
الدعوى شكال ،وفي الموضوع ب لغاء القرار المطعون فيه الصادر من اللجنة الوزارية للخصخصة
والمعتمد من مجلس الوزراء بالموافقة علاى بياأ  %100مان أساهم شاركة طنطاا للكتاان والزياوت
وماااا يترتاااا علاااى هلاااك مااان ا اااار وأخصاااهما عقاااد بياااأ  %100مااان أساااهم شاااركة طنطاااا للكتاااان
والزيوت ...وبطالن جميأ القرارات والتصرفات التي تقررت وترتبات خاالل مراحال إعاداد العقاد
وبطالن أية قيود أو تسجيالت بالشهر العقار طية أراضي تخص هها العقد").(3
وباستقراء هها اطحكام اطخيرة يتبين بوضوح تغير مسلك القضاء المصر تغيرا واضحا
وهلك بترتيبه ا ارا مباشرة نتيجة إلغاء قرار ساهم في تكوين عملية قانونية مركبة تم لت في العقد،

 - 1فتوى قسم الرأ مجتمعا ،رقم  684صادرة في  ،1952/12/23أوردا :عاطف محمد الشهاو  ،مرجأ سابق ،ص .368
 - 2حكم محكمة القضاء اإلدار في الطعن رقم  11492لسنة  65ق – جلسة  – 2011/05/07الدائرة السابعة .أوردا :د .علي،
سعيد حسين .مرجأ سابق ،ص .437
 - 3حكم محكمة القضاء اإلدار في الطعن رقم  34248لسنة  65ق – جلسة  – 2011/09/21دائرة المنازعات االقتصادية
واالست مار – الدائرة السابعة .أوردا :د .علي ،سعيد حسين .مرجأ سابق ،ص  .437ويشير كهلك إلى حكم اخر صادر بالطعن
رقم  37542لسنة  65ق جلسة .2011/12/03
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بحيث يترتا على إلغاء القرار القابل لالنفصال نتيجة بطالنه بطالن العقد ،ف ن هاها القضااء يكاون
قد طبق القاعدة القانونية اطصولية التي تنص على أن ما بني على باطل فهو باطل).(1
إال أنني أرى أن هها اطحكام ،وإن كانت جسّدت النتيجاة المرجاوة مان إلغااء القارار القابال
لالنفصال عن العملية القانونية المركباة عموماا أو العقاد خصوصاا ،إال أن ساحا ا اار هاها النتاائج
علااى العقااد اإلدار فااي تلااك اطحكااام جاااءت علااى أ اار قاارارات اعتبرهااا هااها القضاااء ماان قبياال
القرارات المعدومة وليسات المشاوبة بعياوا الابطالن) ،(2وتتبااين القارارات الباطلاة عان القارارات
المعدومة من حيث القوة والوجود كما هو مسلم في الفقه والقضاء اإلدار ).(3

المطلب الثانب :موقص الرضا االتحاري قب رولة ا ماراا
يختلف موقف قضاء دولة اإلماارات عان نظيرياه فاي كال مان فرنساا ومصار ،إه عاادة ماا
ينظر القضاء اإلماراتي في مشروعية القرارات التي تساهم فاي العملياات القانونياة المركباة ،وهلاك
أ ناء أو بسبا النظر في صحة مشروعية العملية القانونية المركبة ،ف ها ما قبل هها الادعوى وكاان
يتخلل تلك العملية قرارات ساهمت في تكوينها ،ف نه ينظر في مشروعيتها على ماا تقادم ،فا ها رأى
فيهااا عاادم المشااروعية رتباات ا ااار هلااك علااى العمليااة القانونيااة المركبااة ،وإها رأى صااحتها قضااى
بصحة العملية.
وي ور السؤال هنا فرضيا حول ماا إها كاان هاها القضااء يرتاا ا اارا علاى عادم مشاروعية
تلك اطعمال التي تخللت العملية المركبة ،فما أ ر إلغائهاا إها ماا طعان فيهاا علاى وجاه االساتقالل؟،
أ إها طبق هها القضاء فكرة القرارات القابلاة لالنفصاال عان العملياات القانونياة المركباة – ساواء
كانت قرارا ٍ
ت أو عقودا ،فهل سيترتا على هها اإللغاء أ ر على تلك العملية؟

 - 1د .علي ،سعيد حسين .مرجأ سابق ،ص .438
 - 2يردها في حي يات الحكم (يترتا على انعدام القرار المطعون فيه لألسباا سالفة البيان بطالن العقد اله تمخض عن هها القرار
وينسحا هها البطالن بحكم اللزوم على كامل االلتزامات التي ترتا على العقد).
 - 3د .الشاعر ،رمز طه .تدرج البطالن في القرارات اإلدارية ،الطبعة الرابعة ،2016 ،القسم ال اني ،ص  301وما بعدها.
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فالنتيجة المنطقية تفضي إلى أنه إها كانت هها القرارات غير المشروعة تاؤ ر علاى صاحة
ومشروعية العملية المركبة ،ف ن الطعن عليها باالستقالل يؤد كهلك إلى النتيجة هاتها ترتيبا آل ار
حكام اإللغاااء ،هلاك أن أحكاام اإللغااء تنصاارف إلاى الماضااي والحاضار والمسااتقبل) ،(1فالقاعادة أنااه
يترتاا علاى حكاام اإللغااء التزاماان علااى الجهاة اإلدارياة ،اطول ساالبي مقتضااا امتنااع اإلدارة عاان
اتخااه إجااراء تنفياه يترتااا علياه أ اار قاانوني بعااد اإللغااء ،واآلخاار إيجاابي) (2مفااادا اتخاااه اإلدارة
اإلجراءات الكفيلة بتنفيه مضمون الحكم وما تتطلبه نتائجه القانونية).(3
لها سنبحث أ ر هها اإللغاء في القضاء اإلماراتي ماأ وجاود مبادأ الوقاوف عناد حاد اإللغااء
(الفرع االول) ،م نتطرق لتأمالت في موقف القضاء اإلماراتي (الفرع ال اني).

اللرع األو  :م رأ الوقوص انر حر ا لغا
كان هها القضاء في السابق يصبغ على حكم اإللغاء الصيغة التنفيهياة لترتياا ا اار اإللغااء
ب عادة الحال على ما كان عليه قبال صادور القارار كاأ ر مان ا اار اإللغااء ،م اال هلاك ،قارار إنهااء
الخدمة ،يترتا على إلغائه إعادة الموظف إلى وظيفته كأ ر لإللغاء ،على اعتبار أناه ب لغااء القارار
يعااود الحااال إلااى مااا كااان عليااه قباال صاادور القاارار) .(4ومنااه كااهلك إلغاااء قاارار يقضااي ب نهاااء عقااد
وظيفي من عقود االستخدام ،يترتا عليه إعادة نفااه هاها العقاد وساريانه ماا لام يكان القارار صاادرا
 - 1د .علي ،ع مان ياسين .مرجأ سابق ،ص .439
 - 2د .بورسلي ،عادل ماجد .ا ار الحكم في دعوى اإللغاء في القانون اإلدار الكويتي ،إصدارات معهد الكويت للدراسات القضائية
والقانونية ،2015 ،ص .242
 - 3د .الطماو  ،سليمان محمد .قضاء اإللغاء ،مرجأ سابق ،ص .1080
 - 4وفي هها الصدد قضت المحكمة االتحادية العليا في حكمها المتعلق بالطعن رقم  160لسنة  2009إدار بقولها" :أن المقرر في
قضاء هها المحكمة وفي القانون المقارن ،أن الخصومة في دعوى اإللغاء ،هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار اإلدار
في هاته ،استهدافا لمراقبة مشروعي ته ،وأن اإللغاء القضائي للقرار اإلدار هو جزاء لمخالفته مبدأ المشروعية ،ويؤد إلى
إعدام القرار بأ ر رجعي اعتبارا من تاريخ صدورا ،وإلغاء جميأ اآل ار المترتبة عليه ،وبناء على هلك ف ن النتيجة الطبيعية التي
تترتا على صدور الحكم ب لغاء قرار وقف موظف عن العمل ،أن يعيد الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدور قرار الوقف عن
العمل ،وتنفيه هها الحكم يقتضي إعادة الموظف اله حكم ب لغاء قرار وقفه عن العمل ،إلى هات الوظيفة التي كان يشغلها قبل
صدور القرار المحكوم ب لغائه ،كما لو كان هها القرار لم يصدر قط ،واعتبار مدة خدمته متصلة لم يطرأ عليها أ انقطاع ،وأن
الرابطة الوظيفية قائمة ومنتجة لكافة ا ارها القانونية ،غير أن تحقيق هها اآل ار ال يترك رهنا لمشيئة الجهة اإلدارية المختصة،
إن شاءت أعملتها ،وإن لم تشأ امتنعت عن إعمالها ،بل يجا أن يتضمن الحكم إلزامها بتنفيها ،وما يترتا عليه من ا ار ،على
النحو المهكور باعتبار أن هلك أ را من ا ار قضائه ب لغاء القرار الصادر بوقف الموظف عن العمل ،والمحكمة إه تقضى بهلك
ف نه ال يعتبر تدخال منها أو حلوال للسلطة القضائية محل السلطة اإلدارية ،وإنما هو إعمال لحقها في الرقابة القضائية والقانونية
على القرارات اإلدارية" .وكهلك الطعن رقم  89لسنة  21قضائية عليا ،والطعن رقم  20لسنة  25قضائية عليا ،وأيضا الطعن
رقم  143لسنة  27قضائية عليا.
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لدواعي المصلحة العامة أو يساتحيل تنفياها فيساتدعي ماأ هلاك التعاويض)(1؛ إال أن هاها القضااء قاد
غير مسلكه هها باعتناق مبدأ فحواا أن إلزام الجهة اإلدارية بتضمين الصيغة التنفيهية كالقيام بعمال
أو االمتناع عنه كأ ر لإللغاء من شأنه أن يعاد تعاديا علاى مبادأ الفصال باين السالطات ،لاهلك أصابح
يكتفي بالوقوف عند حد اإللغاء فقط.
وترتيبا لما سبق ،قضت الهيئة العامة للمحكمة االتحادية العليا ،بتعديل هلك المسلك بالقول:
"إن اإللغاء القضائي للقرار اإلدار هو جزاء لمخالفته مبدأ المشروعية ،وياؤد إلاى إلغااء القارار
بأ ر رجعي اعتبارا من تاريخ صدورا وإلغاء جميأ اآل ار التي ترتبت عليه كما لو كان هها القرار
لم يصدر قط ،دون أن يتوقاف هلاك علاى تادخل جهاة اإلدارة ،بياد أناه جارى اطمار علاى أن تصادر
اإلدارة قرارا ك جراء تنفيه مااد بحات إلزالاة القارار الملغاي تنفياها للحكام وقياماا بواجبهاا الاه
تفرضه عليها الصيغة التنفيهية التي تهيل بها اطحكام القضائية تأكيدا لما تضمنه الحكم ،باعتباار أن
المحكوم له إنما يستمد حقه مباشرة مان هات الحكام الحاائز لقاوة الشاي المحكاوم فياه ،ال مان القارار
الصادر تنفيها له واله ال تملك الجهة اإلدارية سلطة تقديرية في صدورا ،وإنما تلتزم فيه منطاوق
الحكم وتنقل مضمونه من نظام القضاء إلى المجال اإلدار باتخاه اإلجراءات الكفيلة ب عادة الحاال
إلى ما كان عليه قبال صادور القارار ...واطصال أن سالطة القضااء اإلدار تقاف عناد حاد القضااء
ب لغاء القرار اإلدار المشوا بعيا عدم المشاروعية وال تتجااوز سالطته فاي هاها الصادد إلاى حاد
القضاااء با لزام اإلدارة القياام بعماال أو االمتناااع عاان عماال ،كاااطمر ب عااادة الموظااف إلااى عملااه ،أو
ترقيته ،أو اطمر ب زالة بناء تم تشييدا أو غير هلاك مان إعماال اإلدارة ،إال إها ناص القاانون خاالف
هها اطصل ،هلاك أن هاها اطصال هاو الاه يتوافاق ماأ طبيعاة ودور القضااء اإلدار الحاديث مان
حيث أنه قضاء رقابة على مشروعية عمل اإلدارة ،إلضفاء رقابة على التقدير والمالءماة اإلدارياة
التي تستقل بها اإلدارة وحدها ،كما أن هها اطصل يتفق مأ مبدأ الفصل بين سالطات الدولاة وكاهلك
مبدأ الفصل بين اإلدارة العاملة والقضاء اإلدار  ،وأنه متى صدر حكم اإللغااء فا ن القارار الملغاي
 - 1المحكمة االتحادية العليا ،الطعن  32لسنة  2012إدار  ،جلسة  11إبريل .2012
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يعتبر كأن لم يكن وبأ ر رجعي ،وعلى جهة اإلدارة أن تتخه كافة اإلجراءات التي تكفل إعاادة بنااء
المراكز القانونية ،وبفرض أن القرار الملغي لم يصدر أصال ،وفي حال امتناعهاا عان القياام باهلك،
ف ن امتناعها يصبح غير مشروع ويعرضها لدعوى التعويض ،وال يفاوت الهيئاة أن تشاير فاي هاها
الصدد إلى أن الوقوف عند حد القضاء بمشروعية أو عادم مشاروعية القارار اإلدار  ،ال يمناأ مان
أن يضمّن رافأ الدعوى طلبا بالتعويض عن القرار اإلدار الملغي باعتبار أن حكام اإللغااء بم اباة
اإلعالن عن خطأ اإلدارة ،أو أن يرفاأ دعاوى تعاويض مبتادأة أماام القاضاي المادني بعاد صايرورة
حكم اإللغاء باتا") .(1وعلى ضوء ما تقدم فقد جارى تطبياق هلاك فاي العدياد مان اطحكاام باالوقوف
عند حد اإللغاء) ،(2والنتيجة التي خلصت إليها من أن أ ر إلغاء القرار يعيد الحال على ما كان عليه
قبل صدور القرار هي هات النتيجة التي كانت قبل تغيير المسلك ،إال أن الحال بعد هلك أفضى إلاى
عدم إيراد اطوامر الموجهة إلى الجهة اإلدارية بترتيا ا ار اإللغاء.
ومااأ وجااود هااها المباادأ (الوقااوف عنااد حااد اإللغاااء) تترتااا نتيجااة مهمااة تتعلااق بموضااوع
الدراسااة ،وهااي أن إلغاااء القاارارات التااي تاادخل فااي مراحاال تكااوين العقااود اإلداريااة وتساااهم فااي
تكوينها ،لن يترتا على إلغائها أ ٌر مباش ٌر على العقد المبرم ،إال إها تمسك بهها اإللغاء أحد أطراف
العقد باعتبار أن المقرر في قضاء هها المحكمة أن إلغاء القرار له حجية بين الكافة.
ويتضااح ماان حكاام الهيئااة أن إلغاااء القاارار اإلدار "يااؤد إلااى إلغاااء القاارار بااأ ر رجعااي
اعتبارا من تاريخ صدورا وإلغاء جميأ اآل ار التي ترتبت عليه كما لاو كاان هاها القارار لام يصادر
قط ،دون أن يتوقف هلك على تدخل جهة اإلدارة") ،(3وهناا ي اور الساؤال حاول مادى جاواز تمساك
المحكمة بحجية حكم اإللغاء وترتيا ا ارا على منازعة العقد دون تدخل بطلا من اططراف؟

 - 1قضاء الهيئة العامة رقم ( )1لسنة  ،2011المتعلق بالطعنين  74و  135لسنة  2011إدار  ،جلسة ال ال اء  13نوفمبر .2012
 - 2الطعنان  ،503 ،466لسنة  2017إدار  ،والطعن  208لسنة  2015إدار  ،الطعن  545لسنة  2015إدار  ،والطعن 685
لسنة  2014إدار .
 - 3المحكمة االتحادية العليا ،قضاء الهيئة العامة رقم ( )1لسنة  ،2011المشار إليه سابقا.
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فقد جرت بعض تطبيقات القضاء في كل من فرنسا ومصر على عدم ترتيا ا اار مباشارة
على العقد ،ما لم يتمسك باإللغاء أحد أطراف العقد ،فيطبق القاضي هلك اساتنادا إلاى اط ار المطلاق
لحكم اإللغاء .ويرى الفقهااء هناا أن القارار المنفصال مرحلاة مان مراحال العملياة المركباة ويترتاا
على سالمته سالمة العملية ،بالتالي إبطالها إبطال ما يترتا عليها ،فمان غيار المتصاور أن يصادر
القضاء حكما يقضي ب لغاء قرار إرساء المناقصة ويظل العقاد الاه أبرمات علاى أ ارا سااريا دون
أن يتأ ر).(1
بالتالي ،من المنطق القانوني لحجية اطحكام أن يفضي إلى جواز ترتياا ا اار هلاك اإللغااء
على العمليات القانونية المركبة ،وهو ما طبقه القضاء اإلماراتي في القرارات التاي تمهاد للعملياات
المركبة اندماجا ،ولكن لم تسعفنا تطبيقات هها القضاء فاي اإلجاباة عان الساؤال بالنسابة للمنازعاات
المتعلقة بالعقود اإلدارية ،والراجح أنها ستطبق هلك على اعتبار قضائها بـ "إلغاء جميأ اآل ار التي
ترتبت عليه كما لو كان هها القرار لم يصدر قط" .خصوصا مأ إشارة المحكمة في إحادى اطحكاام
بأنّ "مضمون الرقاباة علاى أعماال اإلدارة ،هاو التحقاق مان مادى مراعاتهاا للشاروط التاي يتطلبهاا
القانون في اتخاه أ عمل أو قرار صادر عنها") ،(2كماا بيّنات باأن "التعاقاد ماأ الجهاة اإلدارياة لاه
جانبان أحدهما تعاقاد بحات واآلخار إدار تساير فياه اإلدارة علاى مقتضاى النظاام اإلدار  ،فا ها
تبين لها أن هناك مخالفة للقوانين واللوائح في جزء من قرارها اإلدار اله يتصل بهها العقد جاز
لها تصحيحه وتقويمه بما يتفق مأ هها القوانين واللوائح المعمول بها لديها حتاى تعاود اطماور إلاى
نصابها الصاحيح المقارر قانوناا") .(3وتأكيادا لاهلك ماا أشاارت إلياه فاي الطعان رقام  94لسانة 25
القضائية بقولها "ال ينال مان هلاك صادور قارار رئايس الادائرة ...بعاد أك ار مان عاامين علاى رساو
المناقصة ...بسحا العمل من شاركة ...لمخالفتهاا شاروط العقاد وإسانادا إلاى مؤسساة الطااعن")،(4
كما أن هها المحكماة قاد أشاارت فاي قضااءها هاها باأن التقياد فاي اطعماال التمهيدياة (مان الشاروط
 - 1د .الطماو  ،سليمان محمد .قضاء اإللغاء ،مرجأ سابق ،ص .292
 - 2المحكمة االتحادية العليا ،الطعن  182لسنة  2012إدار  ،جلسة اطربعاء  14نوفمبر .2012
 - 3المحكمة االتحادية العليا  -الطعن رقم  83لسنة  20القضائية ،صادر بتاريخ .1999/11/28
 - 4المحكمة االتحادية العليا ،الطعن رقم  94لسنة  25القضائية ،جلسة ال ال اء  20يناير .2004
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واإلجراءات التي حددها القاانون) إلرسااء المناقصاات العاماة هات "اعتباارات علياا متعلقاة بالنظاام
العااام ال يسااوغ مخالفتهااا" ،وهااها العبااارة لاام تاارد إال عنااد هااها القضاااء حيااث أعطااى لتلااك الشااروط
المكوّ نة للعملية المركبة قوة تصل لحد تعلقها بالنظام العام.

اللرع الثانب :تأمصا قب موقص الرضا ا ماراتب من أثر ا لغا
يختلف موقف هها القضاء عن سابقيه الفرنسي والمصر  ،إه نراا مترددا في اطخه بفكرة
القاارارات القابلااة لالنفصااال ،حيااث يتبااين ماان تطبيقاتااه أن رقابتااه علااى القاارارات التااي تاادخل فااي
مراحل تكوين العمليات القانونياة ،تكاون علاى ساند أن تلاك القارارات هاي سابا فاي وجاود العملياة
القانونيااة المركبااة ،أو تاادخل ضاامن عناصاارها الشااكلية ،فينظاار إليهااا فااي معاارض العمليااة المركبااة
كقرارات يستلزم لها قوام القرارات اإلدارية بمفهومها الفني بحيث تكون تعبيرا عن إرادته الملزمة
بناء على السلطة العامة للجهة وفق مقتضى القوانين واللوائح إلحاداث أ ار قاانوني تحقيقاا لمصالحة
عامة يبتغيها القانون.
والواقااأ أن المشاارع عناادما يشااترط أو يحاادد بعااض اإلجااراءات أو اطعمااال التااي تتخلاال
مراحل تكوين العملياات القانونياة المركباة ،إنماا يفعال هلاك رغباة فاي ضامان تحقياق الصاالح العاام
ومصاالحة اطفااراد عناادما تساالك اإلدارة الطريااق لتكااوين تلااك العمليااات) ،(1فااال يصااح رقابااة تلااك
اطعمال كوحدة واحدة مأ العملية القانونية المركبة ،اطمر اله قد يجعلها تتحصن.
ف ن صح في هلاك أن هاها القضااء قاد حقاق جانباا مان العدالاة بحياث يرتاا بطاالن العملياة
المركبة نتيجة بطالن قرار تخللها ،إال أنه قد يفضي إلى امتناعه عن رقابة بعض اطعمال التي مان
شأنها أن تؤ ر في مراكز اطشخاص ،أو تحصان تلاك القارارات الممهادة للعملياة ،خصوصاا عنادما

 - 1د .عمر ،أبوبكر الصديق .مرجأ سابق ،ص .9
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تتعلق تلك اطعماال بأشاخاص ال ينتماون إلاى العملياة المركباة) ،(1أو كانات مصالحة طالاا اإللغااء
محتملة).(2
وفي رباط هاها المسالك ماأ فكارة القارارات القابلاة لالنفصاال ،يعتارض تطبيقاه العدياد مان
اإلشكاليات التي من شأنها أن ترتبط بطريقة الرقابة القضائية على العمليات القانونية المركبة ،فمن
المنطق القانوني أن هها القضاء  -كما سبق بياناه  -يماارس الرقاباة علاى القارارات التاي تادخل فاي
مراحل تكوين العملية المركبة أ ناء النظر في صحة هها العملية هاتها (المتم لة في القرارات) ،ف نه
مأ عدم مشروعية القرارات التي تسهم في تكوين العملية يرتا اط ر مباشرة على العملية القانونية
دون الوقوف عند حد اإللغاء .ف ها ما تم الطعان علاى هاها القارارات علاى وجاه االساتقالل سيفضاي
إلى إلغاء القرارات المنفصل دون تأ ر العمل المركا.
وبهلك يكون الحال مأ الوقوف عند حد اإللغاء ،أنه إها صدر حكم ببطالن قارار سااهم فاي
تكوين عملية العقد ف ن هها القضاء يقف عند حد اإللغاء دون أن يرتا على هلك أ ارا مباشارا علاى
العقد ،وهو بهلك يعود إلى هات النتيجة التي قامت عليها فكرة القرارات القابلة لالنفصال في فرنساا
بقضية ” “Martinبحياث إن إلغااء هاها القارارات ال ياؤد إلاى إلغااء العقاد ،بال يبقاى العقاد ساليما
ونافها إلى أن يتمسك أحد أطرافه بحجية حكم اإللغاء ،وعندها يجوز لقاضي العقاد القضااء ببطالناه
ترتيبا آل ار حكم اإللغاء).(3

 - 1م ال هلك ،اعتهار هها القضاء عن قبول دعوى اإللغاء على قرار لجنة الوكاالت التجارية الصادر ب بات حالة تتم ل بوجود
مخالفات من الموكل التجار  .حيث أوردت هها المحكمة بأنه يلزم للطعن على هها القرار االنتظار إلى حين صدور قرار
إدار اخر يتخه اطول سببا له ،ف ن هها لن يتحقق ،إه ورد في مسألة تتعلق بعقود الوكاالت التجارية ،والتي تكون بين الوكيل
والموكل ،فب بوت تلك المخالفة بموجا القرار المرفوض رقابته ،قد يتخه المتعاقد (الموكل) هلك سببا لتمكينه من رفأ دعوى
تعويض .وهو ما جرى الحكم به في القضية محل النقض حيث جاء فيه أن وقائأ الدعوى "تتحصل في أن الطاعنة أقامت
الدعوى رقم  28لسنة  2016إدار كلي أبوظبي بتاريخ  2016/2/3اختصمت فيها المطعون ضدهما طالبة الحكم ب لغاء القرار
المطعون فيه والقضاء مجددا برفض شكوى المدعى عليها ال انية لدى لجنة الوكاالت التجارية على سند من أن المدعى عليها
ال انية – المطعون ضدها ال انية  -تقدمت بطلا إلى لجنة الوكاالت التجارية إل بات قيام المدعية – الطاعنة – ب دخال المنتجات
موضوع الوكالة التجارية عن غير طريقها وندا خبير لبحث عناصر النزاع ،وبتاريخ  2016/1/6صدر قرار لجنة الوكاالت
التجارية ب بوت المخالفة وتوجيه الشاكي للجوء إلى القضاء(المدني) للمطالبة بمستحقاته إن وجدت" .الطعن رقم  174لسنة
 2017إدار – جلسة اطربعاء  4أكتوبر .2017
 - 2جرى في هها القضاء ،عدم قبول دعوى اإللغاء إها كانت مصلحة طالا اإللغاء محتملة ،بحيث ال تنصا على مصلحة مباشرة
وحالة.
 - 3د .الطماو  ،سليمان محمد .اطسس العامة للعقود اإلدارية ،مرجأ سابق ،ص .183
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وإن كان هها القضاء يقر بحجية اطحكام الصادرة باإللغاء أماام الكافاة ،إال أناه ترتيباا لهاها
المسلك (الوقوف عند حد اإللغاء) قد يعترض تطبيقه نواحي عملية ،ومنها:
 .1أنه ك يرا ما يراقا مشروعية القرارات التي ساهمت في تكوين العملية القانونية المركبة كسبا
أو سند لتكوين العملية ،وهلك من خالل النظر فاي صاحة العملياة المركباة ،ففيهاا يساتعرض أركاان
تلك القرارات ويت بت من مشروعيتها ،فال يقف عند حد إلغائها وإنما يقرر بطالنها وبطاالن اآل اار
التي ترتبات عليهاا ومنهاا العملياة المركباة – والتاي تم لات فاي تلاك التطبيقاات فاي قارارات إدارياة
مركبة ولم تكن عقودا ،فيقرر بطالن العملية المركباة كاأ ر لعادم مشاروعية القارار الاه سااهم فاي
تكوينها ،فهو بهلك يجر رقابة على أك ر من عمل قانوني قامت به اإلدارة.
وهها التصرف من طرف قضاء اإللغاء يكون صحيحا باعتبار أن العملية القانونية المركبة
تتم ل في قرارات إدارية مركباة تخللهاا قارار معياا؛ وهلاك لكوناه صااحا االختصااص ،غيار أن
اطمر يختلف إها كانت العملية القانونية المركبة تخضأ لرقابة جهاة قضاائية أخارى ،كماا لاو كانات
العملياة عباارة عاان عقاد ،فاال يصااح لقاضاي العقاد النظاار فاي مشاروعية تلااك القارارات طن قاضااي
اإللغاء هو المختص ،ويؤد هلك إلى تجاوز حدود اختصاصه.
وهو ما جرى عليه العمل في الطعن رقم ( )94لسانة  25القضاائية ،إه تارى أن موضاوع
الدعوى كان التعويض عن اطضرار الناتجة عن صدور قرار يقضي باستبعاد أحد المتناقصين كان
عطاءا اطفضل ،فقامات المحكماة بالبحاث بصاحة قارار االساتبعاد والخلاوص إلاى عادم مشاروعيته
فرتبات علااى هلااك حااق لرافاأ الاادعوى ،رغاام أن بحااث مشاروعية القاارار يعااود الختصاااص قاضااي
اإللغاء.
 .2إها كان القارار المطلاوا إلغااؤا ينادمج فاي عملياة مركباة تنتهاي بالتعاقاد باين اإلدارة واطفاراد،
فهااها القاارارات متااى مااا طعاان عليهااا اسااتقالال ماان الغياار الااهين رفضاات اإلدارة التعاقااد معهاام علااى
خالف القانون ،وحكم ب لغائها ،فال يكون لها أ ر على العقد المبرم إال إها حاولت اإلدارة أو المتعاقد
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معها أن يستند إليه بحجته للتوصل إلى فسخ العقد ،ويكون هلك أمام قاضي العقد .وهو ما أشار إليه
هها القضاء في حكمه "أن العقد بصفة عامة يخضاأ لسالطان إرادة المتعاقادين ساواء فاي انعقاادا أو
إنهائه") ،(1وكهلك أن " من المقرر أن العقد شريعة المتعاقدين فال يجوز نقضاه أو تعديلاه إال باتفااق
الطرفين").(2
 .3رفض هها القضاء لقبول دعوى اإللغاء في القرارات القابلة لالنفصال عن العمليات المركبة إها
كانت المصالحة محتملاة ،واالنتظاار إلاى حاين انادماج هاها القارارات بقارارات أخارى بحياث تتخاه
اطولى سندا لها؛ فمن شأن هلك أن يمس مصالح اطفراد .هلك أن مجلاس الدولاة الفرنساي يمياز باين
كال من المصلحة والحق ،فيرى أن كل حق تتم ل فيه المصلحة والعكس غير صحيح ،فال تعاد كال
مصلحة دائما حقا من الحقوق ،ولكن المصلحة التي يحميها القانون عدت حقاا لاهاتها ،وقاد باين هاها
فااي مساالكه بعااد  ،1889إه تخلااى فااي فكاارة الااربط بااين المصاالحة والحااق فااي دعااوى اإللغاااء ،ففااي
حكمه الصادر في  5مايو  1889فاي قضاية  ،cookقبال الادعوى واكتفاى بصافة التااجر للمادعي
كمبرر لطلا اإللغاء دون البحث عن الحق المعتدى عليه ،وسار على هلاك الانهج حتاى يومناا هاها؛
لها ف ن المصلحة ال ُت ار إال بمناسبة قبول الدعوى) ،(3وبما أن قانون اإلجاراءات المدنياة االتحااد
هو الشريعة العامة للتقاضي ،وقد قارر فاي مادتاه ال انياة جاواز رفاأ الادعوى – عموماا – لوجاود
المصلحة المحتملة ،فال يصح االجتهاد مأ هها النص والتريث في الطعن في القارارات التاي تادخل
في مراحل تكوين العملية القانونية المركبة إلى حين أن تتخاه تلاك القارارات ساندا أو ساببا لصادور
العملية.
ومأ ربط هها المبدأ بفكرة القرارات القابلة لالنفصال ،نجد أن الوقوف عند حد اإللغاء فاي
القاارارات القابلااة لالنفصااال سيفضااي تفوياات هااها المصاالحة المحتملااة ،هلااك أن القاارارات القابلااة
لالنفصال عن العقد ،في المراحل الممهدة أو السابقة على إبرامه عادة ما تكون فيها مصلحة طالاا
 - 1المحكمة االتحاد العليا ،الطعن  4لسنة  2012إدار  ،جلسة اطربعاء  18ابريل .2012
 - 2المحكمة االتحاد العليا ،الطعن  123لسنة  2010ادار  ،جلسة اطربعاء  27أكتوبر .2010
 - 3د .علي ،ع مان ياسين .مرجأ سابق هامش ص .358
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اإللغاااء محتملااة .ف لغاااء قاارار يقضااي بحرمااان أو اسااتبعاد أحااد المتقاادمين فااي العطاااءات ،ال يعنااي
بالضرورة أن يتم إرساء المناقصة أو المزايادة لمان صادر لصاالحة ،هلاك أن المعاروف فاي العقاود
التي تبرمها اإلدارة تمر بعدة مراحل ( الث) ،اخرها يكون ابرام العقد .وفي المقابل دعوى اإللغااء
من الدعاوى العينية ،وقد اشترط المشرع الصافة لطالاا اإللغااء لكاي ال تكاون دعااوى اإللغااء مان
دعاوى الحسبة ،لها قبول دعوى اإللغاء بوجود المصلحة المحتملة أمر جدير اطخه به.
 .4وأخياارا ،إن المباادأ القضااائي المتم اال بـااـ (الوقااوف عنااد حااد اإللغاااء) ،ال نجااد لااه محااال فااي ظاال
التعااديل الااه جاارى علااى قااانون اإلجااراءات المدنيااة بموجااا القااانون االتحاااد رقاام ( )10لساانة
 ،2014واله نص ضمن مادته ( )84مكررا على أناه "ال تقبال دعاوى إلغااء القارارات اإلدارياة
بعد مضي ( )60ستين يوما من تاريخ نشر القرار اإلدار المطعون فيه أو إعاالن صااحا الشاأن
به أو بوت علمه به علما يقينيا" ،ال سيما وأن هها المبدأ قد صدر فاي عاام  ،2011أ قبال وجاود
هها النص ،هلك أنه في ظل غياا هاها الانص ساابقا ك يارا ماا ُ
طبّقات مواعياد الطعان باإللغااء علاى
المواعيد المقررة عامة لرفأ الدعاوى ،حيث َيصدر قرار إدار فياتم الطعان علياه بعاد مضاي مادة
طويلة قد تصل إلى عادة سانوات ،اطمار الاه مان شاأنه أن يتعسار معاه صادور حكام إلغااء القارار
مشاموال با لزام الجهااة ب عاادة الحااال إلااى مااا كاان عليااه قباال صاادور القارار ،طن هلااك يجعاال الجهااة
اإلدارية ال تمت ل طحكام القضاء نتيجة تغير الحال والظروف ،وفي ظل التشريأ الراهن فا ن تقيياد
رفأ هها الدعاوى بميعاد قصير متم ل في ستين يوما ،يُع ّد أمرا قصاد مناه المشارع تالفاي صاعوبة
إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار المطعون فيه .فحار منهاا إها ماا طعان فاي إحادى
القرار خالل الميعاد أن تضفي الصيغة التنفيهية في قرار المحكمة.
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الخاتمة
نخلص من هاها الدراساة إلاى أن الخاالف المتعلاق باالطعن علاى القارارات اإلدارياة القابلاة
لالنفصال ليس مجرد خالف نظر  ،إنما هو خالف واقعي وارد بوضاوح لادى النظاامين الفرنساي
والمصر  ،هلك أن هها الفكرة وإن كانت قد نشأت وتبلورت ضمن قضاء مجلس الدولة الفرنساي،
إال أن القضاء اإلدار المصر قد تبناها وأخاه بهاا وطبقهاا ضامن أحكاماه ،وباهلك يكاون (قضااء
اإللغاء) في النظاامين الفرنساي والمصار قاد ماد اختصاصاه إلاى نظار هاها القارارات التاي تتعلاق
بالعملية المركبة رغبة منه في تحقيق العدالة ،إه عادة ما تتوقاف ا اار العقاود اإلدارياة تحديادا علاى
إرادة اططراف ،اطمر اله يحظر على غيرهم اللجاوء إلاى قضااء العقاد (الكامال) للطعان فاي هاها
اطعمال ،وهلك استنادا لمبدأ نسبية ا اار العقاود ،كماا أناه ال يعقال أن تتحصان أعماال اإلدارة بحجاة
هااها المباادأ متااى مااا تاام إباارام التعاقااد ،بااأن يكااون هلااك حفاظااا علااى مصااالح المتعاقاادين ،حيااث إن
التشاريعات جااءت بتلاك الضاوابط والشاروط واإلجاراءات إلبارام م ال هاها التصارفات ،طغاراض
الحفاظ على المصلحة العامة ،ومن اطولى تقديم هها المصلحة على مصلحة اطفراد.
وقد حازت فكارة الطعان علاى القارارات اإلدارياة القابلاة لالنفصاال علاى اعتاراف قضاائي
وفقهاااي وأشااااد بهاااا شاااراح القاااانون ،ورأيناااا أن أجااال التعريفاااات القضاااائية لهاااها القااارارات القابلاااة
لالنفصال ،ما شاد به القضاء اإلدار في مصر ،حياث باين أنهاا (القارارات التاي تساهم فاي تكاوين
العملية المركبة وتستهدف إتمامها ،وتنفرد عنها في طبيعتها فيجوز الطعن عليها استقالال باإللغاء)،
إال أن الخااالف ظاال قائمااا حااول إمكانيااة تاادخل قضاااء اإللغاااء للتصاارف أو إبطااال العمليااة القانونيااة
المركبة التي من ضمنها العقود التي تبرمها اإلدارة ،حيث يُع ّد تدخل قاضي اإللغاء في إبطال العقد
تعديا على اختصاصات قاضي العقد.
وماان خااالل الدراسااة رأينااا أن للقاارارات القابلااة لالنفصااال هات العناصاار واطركااان التااي
يسااتلزم وجودهااا لقيااام القاارار اإلدار وفااق مفهومااه التقليااد العااام ،إال أن اه يشااترط العتبااار هااها
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القرارات من القرارات القابلة لالنفصال ،أن تكون حلقة من حلقات تكوين العملية القانونية المركباة
(العقد) ،مأ الحفاظ على الطبيعة الهاتية لكال منهما ،بحيث يمكن فصال إحاداهما عان اطخارى دون
تااأ ر .وماان أهاام الصااور التااي تاارد عليهااا فكاارة القاارارات القابلااة لالنفصااال ،قاارار اسااتبعاد أحااد
المتناقصااين ،قاارار حرمااان أحااد المتقاادمين ماان الاادخول فااي المناقصااة ،قاارار ترسااية العقااد ،وقاارار
رفض التعاقد بعد إجراء المناقصة.
وال شك طالما كان هناك وجود للقرارات القابلة لالنفصال ،ف ن هلك يعناي وجاود قارارات
ال تقبل االنفصال عان العملياة القانونياة المركباة (العقاد) ،وقاد تام التميياز باين كاال مانهم فاي وضاأ
معيارين رئيسين ،يتم ل اطول في مدى ترتيا ا ار قانونية عان هاها القارارات ،وال ااني يتم ال فاي
مدى تأ ر باقي العملية من وجود هها القرار ،ف ها كان القرار ال يرتا ا ارا قانونياة بحياث يعاد مان
قبياال اطعمااال الماديااة أو التحضاايرية واالستشااارية ،فااال يصااح أن يكااون قاارارا قااابال لالنفصااال.
يضاف إلى هلك ضرورة الحفاظ على استقاللية هلك القرار عن العملية بحياث يمكان توجياه دعاوى
اإللغاء له دون تأ ر باقي العملية ،بحيث يواجه القرار بهاته دعوى اإللغاء وتبقى العملية قائماة دون
تأ ر.
كهلك أجرينا تمييزا بين فكرة إلغاء القرارات القابلة لالنفصال واطنظماة القانونياة االخارى
المشابهة ،كفكرة اإللغاء الجزئاي للقارارات اإلدارياة التاي تارد علاى جازء مان القارار هاتاه ،وفكارة
التحول في القرارات اإلدارية ،والدعوى الموازية في النظام الفرنسي.
وخلصنا إلى أن مجلس الدولة الفرنساي قاد طباق فكارة القارارات القابلاة لالنفصاال بعاد أن
كان يرفض تطبيقها ،وبدأ هلك بوضاوح فاي مطلاأ القارن العشارين ( )1905فاي القضاية الشاهيرة
( ،)Martinوتتابعت أحكام هها القضاء بقبول الطعن على هاها القارارات إلاى أن أصابحت نظرياة
راسخة وواضحة .وعليه طبق مجلس الدولة المصر هها النظرية منه نشأته ،وأفرد لهاا تعريفاات
محاااددة ،دون المااارور بالمراحااال التاااي مااار بهاااا القضااااء الفرنساااي .أماااا القضااااء االتحااااد لدولاااة
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اإلمارات ،فقد تبين لنا من خاالل هاها الدراساة أناه تاردد فاي تطبياق هاها الفكارة ،ونارى أن السابا
الرئيسي في هلك ،هو أن هها القضاء اشترط ضرورة وجود المصلحة الحالة والمباشارة فاي طالاا
اإللغاااء لقبااول دعااوى اإللغاااء ،بيااد أن المصاالحة المحتملااة هااي الغالبااة فااي دعاااوى إلغاااء القاارارات
القابلااة لالنفصااال ،والحقيقااة أن دعاوى اإللغاااء هااي باطصاال دعااوى عينيااة تخاصاام القاارار اإلدار
على أساس عدم مشروعيته.
وأخياارا ،رأينااا أن القضاااء ال زال يرساام معااالم أ اار إلغاااء هااها القاارارات علااى العمليااات
القانونية المركبة ،وخصوصا العمليات التي تنتهي با برام العقاود ،إه أن ال ابات فاي ماا كاان يجار
عليه العمل أن القضاء يقرر الوقوف عند حد إلغاء القارارات القابلاة لالنفصاال دون أن يساحا أ ار
هها اإللغاء على العملية المركبة ،وهلك تجنبا للتعد على اختصاصات أ قضااء أو هيئاة قضاائية
أخرى ،أو احتراما لنسبية ا ار العقود باين المتعاقادين ،إال أناه يتضاح لناا مان خاالل الدراساة توجّ اه
القضاء نحو تغيير هها المسلك ،بحيث نجد بعض التطبيقات والعبارات التي تشير إلاى ترتياا ا اار
على العملية المركبة المتم لة بالعقد.

النتائج والتوص اا
نستنتج من هها الدراسة ،أن فكرة القرارات القابلة لالنفصال ،قد أخاهت حيازا واضاحا فاي
التطبيقات القضائية المختلفة .وقد أُفرد لهها القرارات تعريفات محددة يستشف منها بوضوح أركان
هها القرارات وعناصرها وشروط تحقق وجودها ضمن العمليات المركبة .ولكن يبقى الجدل قائماا
فااي فكاارة قابليااة انفصااال بعااض تلااك القاارارات للطعاان عليهااا باإللغاااء ،ماان حيااث اط اار القااانوني
المترتا عن هها القرار ،وكهلك الشروط الالزمة للطعن باإللغاء على هها القرارات .حيث يختلاف
من نظام قضائي معين إلى نظام قضائي اخر ،تقدير ما إن كان للقارار الممهادة (القابلاة لالنفصاال)
أ ر قانوني مباشر يحقق الصفة لطالا اإللغاء .إه قد يرى نظام قضائي أن في بعض تلك القرارات

120

ال يمس حق لطالا اإللغاء ،والعكس في نظام قضاائي اخار .إه يبقاى هاها الجادل قائماا علاى أسااس
تحقق شروط قبول دعوى اإللغاء عامة ،وخصوصا ما يتعلق منها بمصلحة طالا اإللغاء.
كما نخلص من هها الدراسة ،أنه لم يتسنى للقضاء اإلماراتي تبني هاها الفكارة حتاى يومناا
هها ،إه لم يتطرق لفكرة القارارات القابلاة لالنفصاال عان العملياات المركباة صاراحة فاي تطبيقاتاه،
على الرغم من أن هاها الفكارة ال تقتصار علاى العملياات المركباة التاي تنتهاي باالعقود التاي تبرمهاا
اإلدارة ،بل من شاأنها أن تارد فاي كال عملياة مركباة .فا ها كاان العمال المركاا ،قاد تطلاا القاانون
إلتمامااه ،أن يسااتنفه جميااأ اطعمااال التمهيديااة ،لضاامان خلوصااه للصااالح العااام ،ف ا ن ماان اطجاادى
خضوع تلك اطعمال التمهيدية لرقابة القضاء تحقيقا لمبتغى المشرع .ولعل تردد القضاء اإلماراتي
بتطبيق هها الفكرة يعود إلى قلة المنازعات اإلدارية – فيما سبق – التي يتعرض فيها لهها الفكرة،
مأ غياا وجود قضاء إدار مستقل .كما يمكن القول أن هها القضاء قد يكون يمر باهات المراحال
التااي ماار بهااا القضاااء الفرنسااي ،إه يقااف علااى قبااول الطعاان فااي م اال هااها القاارارات علااى تحقااق
المصلحة الشخصية المباشرة لطالا اإللغاء ،بحيث يجا أن يكون القرار المطعون فيه قد مس حقا
شخصيا ،بيد أن الطعن في م ل هها القرارات عادة ما تكون فيه المصلحة محتملة.
وأخيرا ،نصل إلى أن فكرة القرارات اإلدارياة القابلاة لالنفصاال عان العقاد اإلدار  ،فكارة
واقعية دارجة ضمن الساحة القضاائية ،وال تقال أهمياة عان غيرهاا مان أوجاه الادعاوى ،ولكان هاها
اإللغاء قد يبقى بغير جدوى وبال أ ر ،هلك أن ترتيا ا ار هها اإللغاء على عقد قاائم يلازم أن يكاون
معروضا علاى قاضاي العقاد ،وهاها القاضاي ال يمكان اللجاوء إلياه مان غيار المتعاقادين ولاو حصال
الغير على حكم إلغاء قرار مرتبط بالعقد ،وهلك بحجة مبدأ نسبية ا ار العقد ،وهاو ماا يعناي أن هاها
الغير صاحا المصلحة في اإللغاء سيتوقف مصيرا علاى نواياا المتعاقادين ،فا ها لام ي ار المتعاقادان
نزاعااا حااول حكاام اإللغاااء ساايبقى العقااد ساااريا بياانهم طن مشااروعيته لاام تعاارض علااى القاضااي
المخااتص ،وبالتااالي تبقااى النتااائج العمليااة لحكاام إلغاااء القاارار القاباال لالنفصااال موقوفااة علااى إرادة
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المتعاقدين ،وهها اإلرادة ال شك محكومة بمصلحتهم التي تقتضي المحافظة على مراكزهم القانونية
التي نتجت عن العقد ،ولها يبقى قضااء اإللغااء مقتصارا علاى تقادير قيماة القارارات المنفصالة دون
امتداد رقابته إلى العقد ،مما يجعل حكم اإللغاء نظريا فقط ،وهها النتيجة ليسات إال انعكاساا للفلسافة
التااي قاماات علااى فكاارة القاارارات القابلااة لالنفصااال ابتااداء ،وهااي الموازنااة بااين الحقااوق المكتساابة
المتولادة عان العقاد ،وحااق الغيار فاي التقاضاي ،وتجساايدا لمبادأ المشاروعية بااالعتراف بالحقيقااة أو
العدالااة ماان جانااا القضاااء ،وكااهلك الموازنااة بااين اختصاااص قاضااي اإللغاااء وقاضااي العقاد ،وهااها
النتيجة قد وُ جِّ ه إليها العديد من االنتقادات ،ونقترح في سبيل معالجة الموضوع أميرين:
 نظرا لكون الدعاوى عموما قد تستغرق بعض الوقت مما يفوت إدراك النتائج التي تترتاعلى دعوى إلغاء القرار القابل لالنفصال عن العقد ،أرى ضرورة منح القضاء المستعجل
سلطة إ صدار قرار يقضي بوقف السير في إجراءات إبرام العقد إلى حين الفصل في دعوى
إلغاء القرارات اإلدارية ،على أن تلتزم الجهة اإلدارية بقوة اطمر المقضي فيه ،بحيث يترتا
على إلغاء القرار إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدورا ،اطمر اله

يمكن أن يسعف

الغير في مراحل إبرام العقود.
 اطخه باتجاا المشرع الفرنسي في ترتيا الغرامة التهديدية على الجهة التي ال تبادر باللجوءإلى القضاء لترتيا ا ار حكم اإللغاء وإن كان هها اإللغاء غير مؤ ر تأ يرا جوهريا في صحة
العقد اله أبرم؛ فالمعمول به لدى المشرع الفرنسي من توقيأ الغرامة التهديدية على الجهة
اإلدارة التي تمتنأ عن تطبيق اآل ار التي تترتا على بطالن القرار المنفصل يُع ُّد أمرا ال بأس
به ،إال أن الحكم ببطالن هها القرارات ال يوجا عملها على ترتيا ا ار جديدة ،حيث إن
الحكم ببطالن إرساء المناقصة على (س) من اطشخاص ،ال يعني بالضرورة أن تلتزم اإلدارة
باالستمرار في هها المناقصة ،أو إرسائها على (ص) من اطشخاص ،وكهلك الحال في حال
الحكم ببطالن حرمان أحد المتناقصين ،هلك أن من المقرر فقها وقضاء أن المناقصة تمر بعدة
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مراحل ،فلخرها توقيأ العقد ،وقد يرد أن تمتنأ اإلدارة عن االستمرار للمصلحة العامة ،وهو
ما يلزم أن يكون حاضرا في تقدير القاضي اله ينظر في مدى تأ ير بطالن القرار المنفصل
عن العملية القانونية المركبة.
وحقيقة ،إن كانات اإلجاراءات والشاروط التاي يانص عليهاا القاانون تمهيادا لتكاوين العملياة
القانونية المركبة جاءت لتكفل الصالح العام وضمانا لحقاوق اطفاراد ،فا ن النتيجاة المنطقياة تفضاي
أن تخلفها يبطل العملياة المركباة ،هلاك علاى أسااس أن تلاك اإلجاراءات ماا هاي إال ضامانة لتحقياق
الصالح العام ،وهو ما يجر عليه في تطبياق القضااء ويارددا فاي ك يار مان أحكاماه ضامن رقابتاه
علااى العمليااة المركبااة إها مااا كاناات تتم اال بقاارار إدار مركااا ،والمعااروف أن العمليااات القانونيااة
المركبة المتم لة في العقود ،جاءت إجراءاتها التمهيدياة كاهلك ضامانا للصاالح العاام ،بالتاالي ينبغاي
أال يأخه فيها مأخها سلب ّيا باالمتناع عن ترتياا ا اار اإللغااء عليهاا ،ال سايما وأن المسالم باه ماا بناي
على باطل فهو باطل.

وما توفيقي إال باهلل ،عليه توكلت وإليه أُنيا.
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